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e The Commission presented its second annual review of the Internal Market Strategy in 
April. Progress so far is disappointing - only 55% of actions due to be achieved by June 200 I are now expected to 
be adopted on time. The European Council in Stockholm responded by urging Member States to improve their 
performance in transposing Internal Market Directives into national law. The Strategy sets out the 
direction that Internal Market policy must follow in the next 18 months, focusing attention on the 
key priorities for action. Significant progress is crucial in sectors such as transport, utilities, postal 
services, public procurement and financial services if we are to succeed in this ambition. Reff ecting 
the conclusions reached at Stockholm, new elements have also been introduced into the Strategy, notably initiatives 
to increase labour market mobility within the EU and promote the full potential of biotechnology. 
0 Progress in achieving the Financial Services Action Plan was also high on the political 
agenda at Stockholm. Particular emphasis was placed on taking the steps necessary to create an integrated 
securities market by the end of 2003. Following the summit's endorsement of the approach proposed in the 
Lamfalussy Report (see SMN 25), the Commission is now preparing for the creation of two new committees (the 
Securities and Regulators Committees). 
• More generally, the ffow of proposals for financial services is continuing. The Commission 
has recently presented several important legislative proposals. The proposed Directive on Collateral would replace 
a complex system of fifteen national sets of rules on the provision of collateral. This would provide a single, clear, 
uniform framework of legal certainty for the use of collateral in transactions between Member States. The existing 
sector-specific legislative framework for supervision of financial service providers is inadequate to contain and 
supervise risks associated with financial conglomerates. The Directive proposed by the Commission would introduce 
measures to ensure that financial conglomerates face an equivalent level of supervision as that imposed on single 
sector financial groups. Further proposals for Directives are promised within the next few weeks, including on market 
abuse and on prospectuses. The proposed Directive on the Reorganisation and Winding-up of Credit Institutions 
was adopted by the Council on 12 March. 
• An important step forward has been made with the Council's adoption in April of the 
Directive on Copyright in the Information Society. This Directive is an essential building block in the creation of a 
harmonised legal framework to encourage the development of the Information Society and complements the 
£-Commerce Directive adopted last year. 
• Improving the quality, transparency and responsiveness of the EU's legislative process is 
vital not only to optimising the effectiveness of the Internal Marke~ but also to raising public confidence in, and the 
understanding of, the EU. The Commission has developed a new tool: Interactive Policy Making (1PM). It will use 
the internet to collect and analyse a constant ffow of up-to-date feedback from citizens, consumers and business 
on where and why problems are occurring in relation to EU policies. It will provide an important new source of 
information in assessing the impact of existing EU policies on the ground. /PM will also provide a structured 
mechanism for open consultation of the public on proposals for new initiatives. 
Director General 
Internal Market DG 
CEE : XN /.L 
May 2 0 0 I l3lllllI)t 
Interactive Policy Maki 
To evaluate existing policies and ho/ 
Developper une "cyber-
Commission" amelioree, en 
utilisant Internet pour 
recueillir et analyser les 
reactions des marches, qui 
serviront ensuite au proces-
sus decisionnel de !'Union 
europeenne. C'est !'elabora-
tion interactive des poli-
tiques, recemment presentee 
par la Commission euro-
peenne et qui s'inscrit dans 
la perspective d'une 
"e-Commission". Elle per-
mettra d'evaluer Jes poli-
tiques existantes de l'Union 
et de lancer des consulta-
tions ouvertes sur de nou-
velles initiatives. Son but 
est d'aider la Commission, 
en tant qu 'administration 
publique modeme, a appor-
ter des reponses plus 
rapides et plus precises aux 
demandes des citoyens, des 
consommateurs et des 
entreprises, ce qui rendra 
!'elaboration de politiques 
dans !'Union plus diversi-
fiee et plus efficace. 
La Commission prevoit de 
commencer a utiliser ce 
systeme avant la fin de 
l'annee 2001. Les details de 
cette initiative sont dispo-




The European Commission has outlined a new 
Interactive Policy Making initiative to improve 
governance by using the Internet for collecting and 
analysing reactions in the marketplace for use in the 
European Union 's policy-making process. This initia-
tive will be used to evaluate existing EU policies and 
for open consultations on new initiatives. Interactive 
Policy Making forms part of the "e-Commission" 
initiative and is linked to the Commission 's gover-
nance and the regulatory policy initiatives. It aims to 
help the Commission, as a modern public administra-
tion, to respond more quickly and accurately to the 
demands of citizens, consumers and business with a 
view to making EU po/icy-making more comprehensive 
and effective. The Commission intends to start 
applying this system before the end of 2001. 
"We constantly need up-to-date feedback on where 
and why problems are occurring in the marketplace 
with a view to putting remedies in place as quickly as 
possible. This initiative will help to make Commission 
policy-making more responsive to the needs of citi-
zens, consumers and business", said Internal Market 
Commissioner Frits Bolkestein. Enterprise and Infor-
mation Society Commissioner Erkki Liikanen under-
lined that "To be a modern regulator, we need new 
ways of consulting stakeholders, for example through 
increased use of the Internet". "The development of a 
fully functioning "e-Commission" contributes to the 
Commission's objective of building a more service-
orientated culture and as such is one of the funda-
mental pillars for the successful process of reforming 
the Commission", noted Commission Vice-President, 
Neil Kinnock. 
The main instruments 
The Interactive Policy Making initiative involves the 
development of two Internet-based mechanisms: 
1PM • Main ob'ective 
Using the Internet to make policy-making more responsive 
D 
Interactive Policy Making aims to imprive governance 
by using the Internet to collect and analyse reactions in 
the marketplace and use the results in the European 
Union's policy-making process. This initiative will be 
used to evaluate existing EU policies and for open 
consultations on new initiatives. 
• A feedback mechanism which helps to collect spon-
taneous reactions in the marketplace, using existing 
networks and contact points as intermediaries, in 
order to obtain continuous access to the opinions 
and experiences of economic operators and EU 
citizens; 
• A consultation mechanism which will allow the 
more rapid and structured collection of stake-
holders' reactions to new initiatives. 
These mechanisms will enhance the Commission's 
ability to assess the impact of EU policies (or the ab-
sence of them) on the ground, to evaluate proposals 
for new actions, to respond rapidly and in a targeted 
manner to problems or issues that emerge, and to be 
more accountable for its actions. 
On-line consultations will involve citizens, consumers 
and business who will be invited to give their 
opinions, via the internet, on new initiatives. The 
Commission is also open to cooperation with 
representative organisations and is, in this context, 
examining the possibility of cooperation with Euro-
chambers on its European Business Panel project. 
The new mechanism will fill a gap in existing consul-
tation tools. Feedback will be more structured than is 
presently the case and will, at the same time, be able 
to accommodate more complex issues than is possi-
ble using existing on-line questionnaires or opinion 
surveys. 
Discussion at the Internal Market Forum (28/29 No-
vember 2000) confirmed that European policy-
makers need a constant flow of up-to-date feedback 
on where problems are occurring and why. The 
Commission and the European Parliament have 
stated, on several occasions, that this should result in 
more responsive policy-making from administrations, 
reflecting the real needs of citizens, consumers and 
On-line consultations directly 
addressed to a target group 
On-line collection of spontaneous 
feedback via intermediaries 
How does it work? 
Citizens, consumers and 
business will be invited to 
give their opinions, via the 
internet, on new initiatives, 
such as Green Papers and 
new legislative proposals. 
This will allow a more rapid 
and structured collection of 
stakeholders' reactions. 
Consultation 
How does it work? 
Collection of spontaneous 
reactions in the marketplace, 
using existing networks and 
contact points as 
intermediaries, in order to 
obtain continuous access to 
the opinions and experiences 
of economic operators and 
EU citizens. 
Feedback 
g through the Internet 
open consultations on new initiatives 
business. This conclusion 
also corresponds to the 
results of a recent Euro-
barometer survey, in 
which 73% of businesses 
questioned indicated that 
they perceived the Com-
mission as not paying suffi-




The usefulness of interme-
diaries has been con-
firmed by existing experi-
ence in the on-line collec-
tion of feedback, namely 
the Business Feedback 
Mechanism (BFM), laun-
ched by the Commission 
in April 2000 as part of the 
'Dialogue with Business' 
(see SMN 21). The BFM 
uses 41 Euro Info Centres 
(EICs) as intermediaries to 
record the issues raised by 
businesses on a range of 
Internal Market and related policy areas. Businesses 
approach EICs on their own initiative, seeking infor-
mation or advice on actual problems they encounter 
in the Internal Market. Gathering feedback through 
the BFt;l thus calls for no extra activity on the part of 
businesses. :rhe EICs submit information about the 
queries they receive to the BFM database. The data-
base is sufficiently detailed and structured to produce 
easily readable results relevant for policy-making. It 
currently contains information on more than I 0,000 
enquiries to EICs. 
The network of intermediaries will gradually be 
extended to produce not only more feedback, but 
also feedback from a wider range of economic oper-
ators, consumers and citizens. In addition to 
extending the EICs' participation, the Commission 
will benefit from the experience of other existing net-
works of contact points such as European Consumer 
Information centres (Euroguichets), the European 
Health Forum, the consultants available for free 
advice on European Union law in the Commission 's 
Representations (Eurojus) and information centres in 
its Representations and Delegations. 
The existing BFM database is being developed and 
enlarged so that it can record information concerning 
the whole range of European Union policies. The 
software being developed fo r th is purpose will also be 
available in a "shell" form for use by Commission Di-
rectorates General (DG) wanting to conduct struc-
tured but relatively complex on-line consultations. 
The resulting data-base and consultation tool will be 
accessible to all DGs for policy-making purposes. The 
Commission will systematically promote the use of 
these instruments for the evaluation of existing poli-
cies and the preparation of new measu res. This initia-
tive is part of the Commission's reform process. 
Further information on the initiative 
can be found on the Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
1PM • Link to other oUc initiatives 
Using the Internet for more responsive policy-making 
Using the Internet-+ E-
Commission 
Ne:w ways of consulting 
stakeholders.for ~ample 
through tlze mcreased use of 
the Internet. 
Quick and accurate reply 
to the demands 0Jcitize11s, 
consumers arui b«siness 




Improved evaluation · 
of policies -+ 
Regulatory Policy 
Initiative 
To enhance rhe 
Commission's ability 10 
assess the impact of EU 
policies ( or the absence 
of them), on the ground, to 
evaluate proposals for 
new actions, lO respond 
rapidly and in a targeted 
manner to problems or 
issu.es that emerge, and to 
be 111/Jre accountable for 
its actions. 
Die Europaische Kommis-
sion hat eine neue Initiative 
zur interaktiven Politik-
gestaltung vorgestellt. 
Ziel dieser Initiative ist die 
Verbesserung der Politik-
gestaltung unter Zuhilfe-
nahme des Internet. 
Auf diesem Wege sollen 
Reaktionen des Marktes 
gesammelt und analysiert 
werden, um danach in die 
Politikgestaltung der Union 
einzuflieJ3en. Die interaktive 
Politikgestaltung ist Tell 
der Initiative zur Schaffung 
einer elektronischen Korn-
mission ("e-Kommission"). 
Damit wird die Kommission 
bestehende EU-Politiken 
bewerten und offene 
Konsultationen zu neuen 
MaJ3nahmen durchfuhren. 
Sie wird die Kommission 
als moderne offentliche 
Verwaltungsbehorde in die 
Lage versetzen, rascher und 
genauer auf die Bediirfnisse 
von Biirgern, Verbrauchern 
und Unternehmen zu rea-
gieren und so die Politik 
auf EU-Ebene umfassender 
und wirksamer zu gestalten. 
Das System soil noch vor 
Ende 2001 an den Start 
gehen. Einzelheiten zu 
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The European Commission 
agreed a new strategy to 
open up pan-European 
labour markets by 2005. 
The 2005 target is backed 
by an ambitious but realis-
tic two-stage policy ap-
proach to remove barriers 
to mobility and to raise the 
skill levels of the European 
workforce at all levels. 
Stage one of the strategy 
aims to tackle immediately 
the obvious major obstacles 
to the emergence of new 
European labour markets, 
such as acquiring, updating 
and obtaining Europe-wide 
recognition for modem work 
skills, removing barriers to 
mobility presented by 
social security and pension 
systems and providing 
straightforward access to 
information about jobs and 
training available through-
out Europe. Stage two of 
the strategy sets up a high-
level business-led task 
force to look at skills and 
mobility problems in more 
depth, in particular the 
skills gap in the informa-
tion and communications 
technologies sector. On the 
basis of the task force 
report, the Commission 
intends to propose an action 
plan with further initiatives 
so as to allow everyone 
access to genuine European 
labour markets by 2005. 
La Commission europeenne a adopte une nouvelle 
strategie visant a ouvrir Jes marches europeens du 
travail d'ici a 2005. Cet objectif s'accompagne d'une 
demarche politique ambitieuse mais rea/iste en deux 
etapes pour eliminer Jes obstacles a la mobilite et 
re/ever /es niveaux de competence de Ja main-d'reuvre 
europeenne. La premiere etape de la strategie aborde 
Jes principaux obstacles a /'emergence de nouveaux 
marches du travail europeens, comme /'acquisition, la 
mise a jour et Ja reconnaissance a /'echelle europeenne 
de competences professionnelles modernes. L 'elimina-
tion des obstacles a la mobilite que comportent Jes 
regimes de securite sociale et de pensions, ainsi que Ja 
fourniture d'un acces direct a /'information concernant 
les emplois et Jes formations disponib/es dons toute 
/'Europe font aussi partie de cette demarche. 
La deuxieme etape de Ja strategie prevoit l'etablisse-
ment d'une «Task force» (groupe de haut niveau) 
animee par des considerations economiques et 
chargee d'etudier les problemes de mobilite et de 
competences de fafon plus approfondie. Elle se 
penchera en particulier sur le deficit des competences 
dans le secteur des technologies de /'information et des 
communications. Sur Ja base du rapport de cette Task 
force, la Commission devrait presenter un Plan 
d'action au Conseil europeen du printemps 2002. 
Ce Plan d'action proposera un ensemble d'initiatives 
politiques ulterieures et de recommandations pour 
garantir que d'ici a 2005 Jes nouveaux marches du 
travail europeens soient ouverts et accessibles a tous. 
La nouvelle strategie a ete adoptee a !'initiative du 
President Romano Prodi en association avec les Com-
missaires Anna Diamantopoulou, Frits Bolkestein, 
Viviane Reding, Philippe Busquin et Antonio Vitorino. 
Elle s'inspire du rapport de la Commission au Sommet 
de Stockholm, dont elle est un prolongement (voir 
SMN 25). A propos de cette nouvelle strategie, le 
Commissaire Frits Bolkestein, charge du Marche inte-
rieur, a declare: "Nous devons ameliorer le fonction-
nement du marche europeen de la main-d'reuvre 
pour les demandeurs d'emplois, les personnes qui 
Les objectifs de la Task force 
Nouvelle stratfgie pour 
Deux etapes 
souhaitent travailler dans un autre Etat 
membre et les entreprises qui cher-
chent a recruter les personnes posse-
dant les bonnes competences. Le 
Marche interieur peut apporter une 
contribution sensible dans le reglement 
du dossier des obstacles a la prestation 
de services, en facilitant la reconnais-
sance des qualifications professionnel-
les des personnes et en garantissant 
que les travailleurs affilies a des regimes 
de pensions d'entreprises ne sont pas 
penalises lorsqu'ils souhaitent circuler 
entre les Etats membres." 
Combler le deficit 
de competences 
• Qualifications professionnelles: la Commission 
presentera en 2002 des propositions pour instaurer 
un regime plus harmonise, transparent et flexible 
concernant la reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles sur la base du systeme general exi-
stant, et notamment des moyens de promouvoir 
une reconnaissance systematique plus elargie. 
• Competences acquises au travail: faciliter la re-
connaissance des competences acquises au travail, 
en s'inspirant de nombreuses initiatives prises dans 
les secteurs ou les entreprises pour soutenir des 
systemes de qualification transnationaux et d'exem-
ples comme le Permis de Conduire lnformatique 
Europeen (PCIE). La Commission devrait definir un 
petit nombre de domaines essentiels a developper 
et soutenir l'echange d'experiences dans ce 
domaine. 
• Plan d'action pour !'education et la formation 
tout au long de la vie: la Commission preparera un 
Plan d'action pour le Conseil europeen du prin-
temps 2002 afin de garantir que !'education et la for-
mation tout au long de la vie deviennent une realite 
pour tous les citoyens et que les travailleurs puis-
sent en tirer pleinement parti. Cela devrait contri-
buer a definir les competences de base essentielles 
• Identifier les principaux moteurs et caracteristiques des nouveaux marches europeens du travail. Une importance particuliere sera attachee d'une part aux 
competences dans les technologies de !'information et des communications et, d'autre part, aux competences fondamentales et intermediaires necessaires pour 
participer a la nouvelle economie. 
• Identifier les principaux obstacles a la poursuite du developpement des marches europeens du travail et dresser l'inventaire des experiences menees dans 
d'autres regions du monde, et plus particulierement aux Etats-Unis. Definir les mesures necessaires pour creer en Europe un marche attrayant de fa main-
d'ceuvre pour f'economie de la connaissance. 
• Presenter un ensemble d'initiatives politiques necessaires pour garantir que ces marches soient ouverts et accessibles a tous d'ici a 2005 et proposer des 
recommandations pour la rnise en reuvre au niveau europeen et national. 
La Task force, constituee par la Commission, s'inspirera de !'expertise de grands dirigeants d'entreprise europeens, d'experts de haut niveau du marche de l'emploi 
et de !'education, des partenaires sociaux. Elle aura pour mission de presenter un rapport a la Commission avant decembre 2001. Sur la base de ce rapport, la 
Commission presenterait un Plan d'action !ors du Conseil europeen du printemps 2002. 
~ May200/ 
les marches de l'emploi 
a /'objectif 2005 
pour la mobilite, faciliter la reconnaissance des 
competences acquises en dehors des systemes 
officiels, et augmenter l'investissement dans les 
ressources humaines. 
• Meilleures pratiques des systemes d'educa-
tion et de formation: la Commission, en coope-
ration avec les Etats membres, mettra au point 
une methode ouverte de coordination qui faci-
lite l'echange des mei lleures pratiques dans des 
domaines cruciaux pour le developpement des 
systemes d'education et de formation (qualite 
et efficacite, acces a ['education et a la forma-
tion pour tous, ouverture vers l'exterieur des 
systemes d'enseignement). 
Elimination des obstacles a la mobilite 
• Mise en reuvre de la strategie globale pour 
eliminer les obstacles aux services (voir SMN 
25). Cette action aura un impact direct sur la 
mobilite des prestataires de services en leur per-
mettant de prendre pied sur d'autres marches. 
• Elimination d'obstacles a la fourniture de pen-
sions complementaires transfrontalieres: la 
Commission a presence, en mars 200 I, une Com-
munication concernant les obstacles crees dans ce 
domaine par les regimes fiscaux. 
• Portabilite des droits a la retraite complementaire: 
la Commission presentera une proposition sur la 
«portabilite» avant la fin de 200 I. La Commission a 
egalement presence a la fin de 2000 une proposition 
concernant !'harmonisation des regles appliquees 
aux regimes de pensions par capitalisation dont 
!'adoption rapide faciliterait sensiblement la mobi-
lite (voir SMN 24). 
• Mobilite des chercheurs, des etudiants, des for-
mateurs et des enseignants: le Conseil et le Par-
lement europeen devraient dans de brefs delais 
adopter la Recommandation sur la mobilite des etu-
diants, des personnes suivant une formation, des 
jeunes volontaires, des enseignants et des forma-
teurs, et les Etats membres devraient parallelement 
mettre en reuvre le plan d'action sur la mobilite. En 
outre, des programmes europeens existants, corn-
me Socrates et Leonardo da Vinci, devraient etre 
renforces pour permettre une plus forte participa-
tion et fournir de meilleures opportunites aux jeu-
nes gens provenant de differents contextes socio-
economiques. Sur la base des travaux du groupe 
d'experts de haut niveau, la Commission presente-
ra une strategie pour la mobilite des chercheurs en 
2001. 
• Modernisation de la securite sociale des travail-
leurs migrants: le Conseil et le Parlement euro-
peen devraient adopter des propositions en cours 
d'examen dans ce domaine. 
• Mobilite des ressortissants des pays tiers: le 
Conseil, sur la base de propositions de la Commis-
sion, devrait fixer les criteres et conditions suivant 
lesquels, a ['image des ressortissants communautai-
res et de leurs fam illes, les ressortissants de pays 
tiers pourraient etre autorises a s'etablir et travail-
ler dans n'importe quel Etat membre de !'Union en 
tenant compte des consequences pour l'equilibre 
social et le marche de l'emploi. 
Ameliorer !'information et la 
transparence 
• Guichet unique d'information concernant la 
mobilite en Europe: la Commission doit realiser 
avant la fin de 200 I une etude sur la faisabi lite de la 
creation d'un guichet unique d'information pour la 
mobilite en Europe, en collaboration avec les gou-
vernements nationaux et locaux, les services de 
l'emploi et d'autres acteurs concernes. Cette action 
devrait comporter la constitution d'une base de 
donnees europeenne sur les emplois et l'apprentis-
sage (s'inspirant de ['experience du reseau EURES: 
"EURopean Employment Services"). Le nouveau site 
completera ['information deja fourn ie sur le site "Dia-
logue avec les citoyens" (http://europa.eu.int/citizens), 
qui sera encore elargi. II comprendra aussi des 
informations interessantes pour les chercheurs, 
notamment les emplois internationaux et les pro-
grammes de mobilite nationaux et communautaires. 
• Campagne d'information sur la mobilite: la Com-
mission doit mener une campagne d'information, en 
cooperation avec les partenaires sociaux et les Etats 
membres, en exploitant au mieux les instruments 
existants, tels EURES et "Dialogue avec les citoyens 
et les entreprises". II s'agit d'informer les 
employeurs et les travailleurs sur les dimensions, 
opportunites et possibilites du Marche interieur et 
du Marche europeen du travail. 
• Reconnaissance des competences professionnel-
les: la Commission adoptera une action prioritaire 
s'inspirant des reseaux existants d'information et de 
communication et des travaux en cours sur ['ame-
lioration de la transparence des qualifications pour 
garantir que les citoyens puissent se fier a un servi-
ce plus complet fournissant des informations et des 
avis correspondant specifiquement a leurs interets 
et droits personnels. 
De plus amples informations 






Die Kommission prasentierte 
kilrzlich eine Strategie zur 
Schaffung europaweiter 
Arbeitsmarkte bis zum Jahr 
2005. In zwei Stufen sollen 
Mobilitatshindernisse besei-
tigt und der Qualifikations-
stand der europaischen 
Erwerbsbevolkerung ange-
hoben werden. Stufe eins 
zielt auf die umgehende 
Beseitigung der Haupt-
hindernisse fiir europaische 
Arbeitsmarkte. Es gilt, die 
europaweite Anerkennung 
der Berufsqualifikationen 
zu gewahrleisten, durch die 
Renten- und Sozialsysteme 
bedingte Mobilitatshinder-
nisse zu beseitigen und 
direkten Zugang zu Infor-
mationen ilber Stellenange-
bote und Ausbildungsmog-
lichkeiten in ganz Europa 
zu eroffnen. In Stufe zwei 
wird eine hochrangige 
Taskforce eingesetzt, die 
sich mit Qualifikations-
und Mobilitatsproblemen 
auseinandersetzen soll, vor 
allem mit dem Qualifika-
tionsdefizit bei den IuK-
Technologien. Anhand des 
Taskforce-Berichts wird die 
Kommission einen Aktions-
plan vorschlagen, der 
gewahrleisten soil, dass bis 
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Commission launches Phase V 
l"iie European Commissioner responsible for the 
Internal Market, Frits Bolkestein, adopted a Commis-
tion to be addressed and will pay particular attention 
to the removal of those provisions which are particu-







sion Working Paper on the extension 
of SLIM (Simplification of Legisla-
tion in the Internal Market) to a 
fifth phase. The Working Paper sets 
out the three legislative areas: the 
shipment of radioactive sub-
stances and waste, the levels of 
pesticide residues in fruit and 
vegetables and the Directive on 
Cosmetics. These areas will be 
reviewed by SLIM teams, each 
composed of five representatives 
of Member States and an equal 
number representing users of the 
legislation concerned. 
"The SLIM Initiative constitutes 
an important element of the 
Commission's overall strategy to 
improve the quality of Commu-
nity legislation and the regulatory 
environment in which business 
operates, as called for by the Lis-
bon European Council in March 
2000", commented Frits Bolkes-
tein. "I fully expect that the next 
round of SLIM teams will underta-
ke a thorough review of the legisla-
One of the new elements in Phase V of SLIM is that 
teams will operate with a specific "simplification" 
mandate drawn up by the Commission and Member 
States, which requests them to focus on how best to 
reduce red tape, lengthy and costly procedures, while 
not jeopardising the achievement of policy objectives. 
The SLIM Initiative was launched as a pilot project in 
1996 (see SMN 4) and has facilitated the review of 14 
legislative areas. Recommendations from SLIM teams 
have formed the basis of Commission proposals to 
simplify Community legislation in areas such as VAT, 
banking, combined nomenclature for external trade, 
ornamental plants, social security or recently recogni-
tion of professional qualifications (see SMN 25). A 
review of the strengths and weakness of the initiative 
was carried out in early 2000 (see SMN 21) and 
resulted in the adoption of a 15 point action plan to 
increase its effectiveness. 
The Commission's Internal Market Directorate 
General will create a page on its website (http:// 
europa.eu.int/comm/internal_market} to provide 
details on the work of the three SLIM teams and to 
enable interested parties to track progress being 
made during the review process. 
Areas of simplified legislation 
See 
- lntrastat (statistics on intra-Community trade) SMN 4 & 6 
· Recognition of diplomas 
· Ornamental plants 
· Construction products 
-VAT SMN 8&10 
- Banking Services 
-Combined Nomenclature for External Trade 
- Fertilizers 
• Social security co-ordination SMN 12 &IS 
- Electro-magnetic compatibility 
- Insurance 
· Company Law SMN 15 &19 
· Dangerous Substances 
- Pre-Packaging r 
• Shipment of radioactive substances & waste SMN 26 
• Pesticide residues 
-Cosmetics 
Simplified EU legal framework for collateral 
Proposal for Directive 
La Commission europeenne 
a propose une Directive 
instituant un cadre juridique 
communautaire minimal 
afin de limiter le risque de 
credit dans les transactions 
financieres, grace a la 
constitution de garanties en 
especes et en titres. La 
garantie est un avoir (tel que 
des valeurs mobilieres) 
qu'un emprunteur engage en 
faveur d'un preteur afin de 
reduire autant que possible 
la perte financiere encourue 
si l'emprunteur s'avere inca-
pable d'honorer ses obliga-
tions. La Directive proposee 
tend a resoudre les princi-
paux problemes touchant 
!'utilisation transfrontaliere 
des garanties dans les mar-
ches financiers de gros. 
La Commission propose de 
supprimer les formalites 
administratives pesantes et 
complexes, de maniere a 
etablir un cadre clair offrant 
toute securite juridique. Elle 
propose aussi de limiter les 
formalites onereuses qui 
conditionnent la conclusion 
ou !'execution des contrats 
de garantie. Le texte com-
plet de la proposition de 




The European Commission has proposed a 
Directive that would create a uniform EU legal 
framework to limit credit risk in financial 
transactions through the provision of securities 
and cash as collateral. Collateral is the property 
(such as securities) provided by a borrower to a 
lender to minimise the risk of financial loss to 
the lender in the event of the borrower failing to 
meet in full their financial obligations to the 
lender. Current rules applied to the use of 
collateral throughout the EU are complex and 
impractical, resulting in uncertainty regarding 
the effectiveness of collateral as protection in 
cross-border transactions. Creation of a clear, 
uniform pan-EU legal framework for the use 
of collateral would contribute to the greater 
integration and cost-efficiency of European 
financial markets by encouraging cross-border 
business and competitiveness. 
"This eagerly awaited proposal is the first step to-
wards integration of the fi nancial market for collateral 
in the EU and so tackling a major disincentive to 
cross-border transactions. Market operators cur-
rently face fifteen different legal regimes for the pro-
vision of collateral, complicated potential conflicts 
between jurisdictions and uncertainties surrounding 
the law applicable to cross-border transfers of secu-
rities. This proposal would determine which law 
governs cross-border collateral arrangements and 
make it possible for market participants to conclude 
such arrangements in the same manner throughout 
the EU," commented Internal Market Commissioner 
Frits Bolkestein. 
The proposed Directive seeks to resolve the main 
problems affecting cross-border use of collateral in 
wholesale financial markets. The Commission propo-
ses to abolish existing administrative burdens and 
Settlement Finality Directive 
complexities, creating a clear framework of legal cer-
tainty in the field of collateral by: 
• ensuring that an effective and simple Community 
regime exists for the creation of collateral; 
• providing limited protection of collateral arrange-
ments from some rules of insolvency law, particu-
larly those that would inhibit the effective liquida-
tion of collateral or cast doubt on the validity of 
techniques currently used; 
• creating legal certainty with regard to cross-border 
provision of collateral, in the form of book-entry 
securities, by extending the principles already 
applied under the Settlement Finality Directive (see 
below) to determine where such securities are 
located; 
• restricting the imposition of onerous formalities on 
either the creation or the enforcement of collateral 
arrangements; 
• ensuring effective agreements permitting the colla-
teral taker to re-use the collateral for their own 
purposes under pledge structures, the classic way 
of providing collateral. 
This Proposal complements the Commission's wide-
ranging efforts, in the context of the Financial Servi-
ces Action Plan (FSAP), to encourage cross-border 
business, secure the full benefits of the single curren-
cy and develop an optimally functioning European 
financial market. The Stockholm European Council of 
23/24 March 200 I stressed the vital role that financial 
markets play in the overall economy of the EU and 
urged the Council of Ministers and European Parlia-
ment to accelerate work on the FSAP. 
The full text of the proposal is available on 
the Europa website at 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
The 1998 Settlement Finality Directive (98/26/EC) was a milestone in establishing a sound legal framework for payment and securities 
settlement systems, as well as the operations of Member States' central banks and the European Central Bank (see SMN 13). Imple-
mentation of this Directive has brought additional legal clarity to cross-border collateral arrangements previously subject to a confusing 
array of national laws, for example by establishing clearly which country's law determines which party to an agreement remains the 
proprietor of the collateral for the duration of the contract. 
However, the Settlement Finality Directive does not cover more general transactions in financial markets. National rules relating to 
the use of collateral throughout the EU are in many instances complex, inconsistent, impractical and even out-of-date. As a result, they 
can create uncertainty and unpredictability about the effectiveness of collateral as protection against loss, which seriously constrains 
the efficient use of collateral and needlessly limits the amount of business that could otherwise be done. This in turn restricts access 
to financial services and raises costs. The mutual acceptance by market participants of cross-border collateral, and its enforcement, is 
vital for the stability of the EU financial system and for the development of a cost-effective and integrated EU financial market. 
Die Kommission hat eine 
Richtlinie vorgeschlagen, 
die filr Sicherheiten in 
Form von Wertpapieren 
und Barguthaben gemein-
schaftliche Mindestvor-
schriften einfilhren und so 
das Kreditrisiko bei Finanz-
transaktionen mindern soll. 
Sicherheiten sind Vermo-
gensgegenstande (z.B. 
Wertpapiere), die ein Kre-
ditnehmer einem Kredit-
geber zur Verfilgung stellt, 
um dessen Ausfallrisiko zu 
verringern, falls der Kredit-
nehmer seinen finanziellen 
Verpflichtungen nicht in 
vollem Umfang nachkom-
men kann. Durch die vor-
geschlagene Richtlinie sol-
Jen die groBten Probleme 
bei der grenzubergreifen-
den Verwendung von 
Sicherheiten auf den Geld-
und Kapitalmarkten besei-
tigt werden. Die Kommis-
sion schlagt vor, admini-
strative Burden und 
Schwierigkeiten aus dem 
Weg zu raumen und einen 
klaren rechtlichen Rahmen 
zu schaffen. Lastige und 
kostenaufwendige Forma-
litaten filr die Bestellung 
oder die Verwertung einer 
Sicherheit sollen beschrankt 
werden. Der Vorschlag ist 





TEL: +32 (0) 22 95 90 02 
FAX: +32 (0) 22 95 07 50 
Markt-F l@cec.eu.int 
Assurances automobiles en France 
Winding-up of credit 
institutions: 
Adoption of the Directive 
The European Commission has 
welcomed the adoption by the 12 
March Council of Economic and 
Finance Ministers of the proposed 
Directive on the Reorganisation 
and Compulsory Winding-up of 
Credit Institutions. Under the pro-
posed Directive, where a credit 
institution with branches in other 
Member States is in difficulties or 
fails, the reorganisation or the 
winding up process will be subject 
to a single proceeding initiated in 
the Member State where the credit 
institution has its registered office 
(known as the home state] and 
governed by a single national law, 
that of the home state. This ap-
proach is consistent with the home 
country control principle that is 
the basis for the EU's banking 
Directives. The Directive will fill a 
major gap in the European Union's 
.financial services legislation. 
The Directive was first proposed in 
1985, but adoption was held up for 
several years because of disagree-
ments between the UK and Spain 
over the treatment of Gibraltar. But 
following resolution of these prob-
lems, including arrangements be-
twetn the UK and Spain on desig-
nating competent authorities for 
Gibraltar, Council reached political 
agreement in May 2000 (see SMN 
22). Under the EU's co-decision 
procedure, the Common Position 
was then put to the European Par-
liament, which voted 13 amend-
mtnts at its January 2001 plenary. 
All these amtndments have been 
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La fin du systeme obligatoire de bonus-ma/us 
La Commission europeenne a decide de demander 
formellement a la France de ne plus imposer un systeme 
obligatoire de bonus-ma/us pour /'assurance responsa-
bilite civile automobile. Pour la Commission, un syste-
me selon lequel /'evolution de la prime en fonction des 
dommages causes par /es conducteurs n'est pas fibre, 
mais obeit a des criteres detailles et obligatoires defi-
nis dons une /oi, doit etre considere comme contraire a 
la liberte de tarification prevue par la troisieme Direc-
tive sur /'assurance non vie. La demande formelle a la 
France a ete transmise sous forme d'un avis motive, au 
titre de la procedure d'infraction prevue a /'article 226 
du traite CE. 
"La Commission estime que les compagnies d'assu-
rance doivent etre entierement libres de fixer leurs 
tarifs, en France comme dans ses autres Etats mem-
bres de sorte que les automobilistes puissent choisir 
l'offre la plus interessante", a dit Frits Bolkestein, 
Commissaire europeen pour le Marche interieur. "II 
ne s'agit pas d'abolir un systeme qui differencie les 
bons et les mauvais conducteurs mais de laisser aux 
compagnies le choix sur la fa~on de recompenser les 
bons conducteurs par le biais de tarifs plus interes-
sants". 
En France, conformement a la reglementation en vi-
gueur, la prime due par !'assure est necessairement 
determinee en multipliant le montant de la prime de 
reference par un coefficient dit "de reduction-majo-
ration". Le coefficient d'origine est I. Apres chaque 
periode annuelle d'assurance sans sinistre, le coeffi-
cient applicable est celui utilise a l'echeance prece-
dente reduit de 5%. Le coefficient de reduction-majo-
ration ne peut etre inferieur a 0,50. Chaque sinistre 
survenu au cours de la periode annuelle d'assurance 
majore le coefficient de 25%. Aucune majoration n'est 
appliquee pour le premier sinistre survenu apres une 
periode d'au moins trois ans au cours de laquelle le 
coefficient etait egal a 0,50. 
Liberte tarifaire 
La troisieme Directive "assurance non vie" (92/49/CEE) 
a instaure la liberte tarifaire et la suppression des 
contr61es prealables ou 
systematiques sur les tarifs 
et les contrats, y compris 
!'assurance automobile, 
l'objectif etant d'achever le 
Marche interieur de !'assu-
rance. La Directive est en 
vigueur depuis le I er juillet 
1994. 
La Commission ne contes-
te pas la possibilite pour les 
Etats membres d'instituer 
une echelle qui prenne en 
compte les dommages causes par les assures ou 
meme un systeme de bonus-malus uniforme. Par 
contre, elle estime que dans la mesure ou des sys-
temes obligatoires de bonus-malus sont des disposi-
tions tarifaires, ils sont contraires aux dispositions de 
la troisieme Directive. La Commission conteste, par 
consequent, toute echelle et tout systeme s'accom-
pagnant d'elements tarifaires et ayant des repercus-
sions automatiques et obligatoires sur les tarifs, en 
contravention avec le principe de liberte tarifaire. 
Actuellement, les assureurs qui operent sur le terri-
toire fran~ais ne peuvent pas choisir d'autres criteres 
de prise en compte du passe de !'assure, afin de 
moduler librement !'evolution de la prime de base, 
que ce soit a la hausse ou a la baisse. La Commission 
a deja indique aux autorites fran~aises que d'autres 
systemes permettent de prendre en compte les ante-
cedents des preneurs sans contenir d'elements tari-
faires. II existe, par exemple, des echelles de degres 
bonus-malus, detachees de tout coefficient impose et 
dont les assureurs seraient libres de fixer la definition 
de la prime (en tenant compte de la gravite du sinistre 
ou des "points d'inaptitude"). Chaque compagnie doit 
pouvoir determiner sa politique commerciale libre-
ment, en fixant chaque element du tarif isolement et 
non en fonction des dispositions legislatives. 
Application des Directives 
Javier Palmero Zurdo 
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• Cinq Etats membres (Belgique, France, Grece, ltalie et Portugal) vont etre deferes devant la Cour de justice pour non-transpo-
sition de la Directive sur les "groupes d'assurance" (98178/CE) dans leur droit interne. Cette Directive devait etre transposee 
pour le 5 juin 2000 et des avis motives avaient ete envoyes aux Etats concernes en janvier 200 I (voir SMN 25). 
• Avis motive a ete envoye a la Finlande concernant !'application des dispositions de la Directive assurances non vie aux assuran-
ces "accidents du travail". 
De plus amples informations sur ces cas d'infraction sont disponibles sur Internet: http://europa.eu.intlcomm/internal_marketlfr/update/infr/index.htm 
Directive pour les conglomerats financiers 
The European Commission 
has presented a Proposal for 
a Directive that would intro-
duce group-wide supervision 
of financial conglomerates. 
The Proposal would require 
closer co-operation and 
information sharing among 
supervisory authorities 
across sectors. The Proposal 
would also introduce initial 
steps to align the rules for 
financial conglomerates 
with those for homogeneous 
financial groups (dealing in 
a single financial sector, 
such as banking) so as to 
ensure equivalence of treat-
ment and a level playing-
field. The Proposal, a priori-
ty measure under the Finan-
cial Services Action Plan 
(see SMN 24), has been 
prompted by continuing 
consolidation in the finan-
cial services sector that has 
created cross-sectoral finan-
cial groups with activities in 
both the banking/invest-
ment services and insurance 
sectors The emergence of 
these groups, known as 
financial conglomerates, 
requires an appropriate 
regulatory framework. 
The full text of the Proposal 
is available on the Internet. 
Proposition d'une surveillance prudentielle 
La Commission europeenne a presente une 
proposition de Directive qui instaure une surveil-
lance des conglomerats financiers au niveau du 
groupe. Cette Proposition exige une cooperation 
plus etroite et un meilleur portage des informa-
tions entre Jes autorites de surveillance des diffe-
rents secteurs. Elle prevoit egalement une 
premiere serie de mesures visant a aligner les 
regles applicables aux conglomerats financiers 
sur celles applicables aux groupes financiers 
homogenes (actifs dans un seul secteur financier), 
afin de garantir un traitement equivalent et des 
conditions de concurrence egales. La Proposi-
tion, qui constitue une des mesures prioritaires 
prevues par le Plan d'action pour Jes services 
financiers (voir SMN 24), est rendue necessaire 
par le mouvement de concentration qui se 
poursuit dans le secteur des services financiers. 
La creation de groupes financiers transsectoriels, 
dont les activites couvrent a la fois le secteur de 
la banque et des services d'investissement et 
celui des assurances, exige un cadre reglemen-
taire approprie. 
Pour le Commissaire charge du Marche interieur, 
Frits Bolkestein, "cette Proposition constitue en 
grand pas vers la creation d'un Marche financier euro-
peen integre et une plus grande stabilite financiere. Le 
cadre reglementaire propose aura un effet benefique 
pour les consommateurs, les deposants et les inves-
tisseurs de !'Union europeenne car ii stimulera l'effi-
cacite du marche financier et renforcera la concur-
rence." 
Les conglomerats financiers detiennent une part sub-
stantielle du marche financier domestique de certains 
Etats membres. Certains d'entre eux appartiennent 
aux plus grands groupes presents sur les marches 
financiers de !'Union et offrent leurs services dans le 
monde entier. Si les entreprises reglementees appar-
tenant a de tels conglomerats financiers venaient a 
rencontrer des difficultes financieres, celles-ci pour-
raient destabiliser gravement le systeme financier 
dans son ensemble et affecter negativement les depo-
sants, les assures et les investisseurs dans toute 
l'Union europeenne. Actuellement, ces groupes finan-
ciers transsectoriels ne sont pas suffisamment cou-
verts par la legislation en vigueur. 
Cette situation rend necessaire la mise en place de 
mesures qui permettent de limiter et de surveiller les 
risques que presentent de tels groupes. Les structu-
res et transactions transsectorielles peuvent amplifier 
les risques existant dans un secteur specifique, voire 
en creer de nouveaux. Ces risques doivent etre sur-
veilles de maniere appropriee. Le cas echeant, ii con-
vient d'eliminer les incoherences pouvant exister 
entre les differences legislations sectorielles qui se 
traduisent par des lacunes dans la legislation commu-
nautaire et qui donnent la possibilite de contourner 
les regles en vigueur. 
Une legislation specifique 
La Proposition de la Commission vise par consequent 
a introduire une legislation specifique aux conglome-
rats financiers. Ses principaux objectifs sont les sui-
vants: 
• garantir que les conglomerats financiers disposent 
de fonds propres suffisants. En particulier, les regles 
proposees empecheront que les memes capitaux ne 
soient comptes deux fois et, ainsi, utilises simul-
tanement pour couvrir des risques dans des entites 
differences d'un meme conglomerat financier ("dou-
ble emploi des fonds propres"). La Proposition 
empechera egalement qu'une entreprise mere 
n'emette des emprunts pour financer le capital de 
ses filiales reglementees ("gonflement du capital"); 
• definir des methodes de calcul de !'exigence de sol-
vabilite au niveau du conglomerat financier, et 
• traiter les questions des transactions intragroupe, 
de la concentration des risques et des exigences 
d'honorabi lite et de competence auxquelles doivent 
satisfaire les directeurs et les administrateurs au 
niveau du conglomerat financier. 
La Proposition impose egalement aux Etats membres 
!'obligation de veiller a la designation d'une autorite 
qui sera chargee de coordonner !'action des differen-
tes autorites qui participent a la surveillance du con-
glomerat financier. Ainsi, elle vise a renforcer la 
surveil lance effectivement exercee tant au niveau sec-
toriel et national qu'au niveau transsectoriel et trans-
national. Enfin, elle arrete les premieres mesures 
strictement necessaires pour eliminer les incoheren-
ces entre les reglementations applicables aux groupes 
financiers homogenes d'une part et aux conglomerats 
financiers d'autre part, de maniere a garantir une 
equivalence minimale dans le traitement de ces 
groupes. 
Le texte complet de la Proposition 
de Directive est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
Die Kommission hat eine 
Richtlinie vorgeschlagen, 
durch die eine gruppenweite 
Beaufsichtigung von 
Finanzkonglomeraten 
sichergestellt werden soil. 
Dazu sollen die Aufsichts-




verpflichtet werden. Ferner 
ware die Richtlinie ein 
erster Schritt zur Anglei-
chung der Vorschriften fur 
Finanzkonglomerate und 
homogene Finanzgruppen 
und wtirde dadurch Gleich-
behandlung und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen 
gewahrleisten. Dieser Vor-
schlag ist eine der Priorita-
ten des Aktionsplans fur 
Finanzdienstleistungen 
(siehe SMN 24). Er wurde 
durch den anhaltenden 
Trend zu Zusammenschlus-
sen im Finanzdienst- . 
leistungssektor notwendig, 
der zur Entstehung bran-
chenubergreifender, d.h. 
sowohl im Bank-/Anlage-
geschaft als auch in der 
Versicherungsbranche ta.ti-
ger, Finanzgruppen gefuhrt 
hat. Fur diese Gruppen, sog. 
Finanzkonglomerate, muss 
nun ein angemessener auf-
sichtsrechtlicher Rahmen 
geschaffen werden. 
Der Vorschlag ist tiber 
Internet verfugbar. 
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Mecanisme d'intervention en cas de blocages routiers 
Rapport apres deux ans d1application 
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Le Reglement 2679/ 98, plus connu sous le 
nom de reglement «fraises », prevoit un mecanis-
me d'intervention rapide face aux entraves 
serieuses a la fibre circulation des marchandises, 
tels que le blocage des routes et des pastes fron -
taliers (voir SMN 13). La Commission europeenne 
a utilise cet instrument a 22 reprises (4 fois en 
1999 et 18 fois en 2000), a /'occasion de 
blocages sur le territoire europeen, notamment 
/ors des mouvements de protes-
tation contre la journee des 
35 heures en France ainsi que, 
dons plusieurs Etats membres, 
au moment des protestations 
relatives a la hausse du prix 
du petrole. A la lumiere de 
/'experience acquise, ce rap-
port de la Commission met en 
exergue les faib/esses du 
Reglement, notamment en ce 
qui concerne la reparation 
des prejudices subis par Jes 
operateurs /eses, ainsi que Jes 
limites de /'intervention de la 
Commission et des Etats 
membres pour faire face a ces 
b/ocages. Le rapport men-
tionne quelques pistes de 
reflexion pour l'avenir: le 
maintien du statu quo avec 
des mesures visant a renforcer 
la cooperation des Etats 
membres, une approche plus 
dynamique dons /'application 
du Reglement et une approche 
legislative visant a modifier le 
reglement pour en etendre et 
ameliorer la portee. 
«Si une volonte politique unanime a rendu possible 
!'adoption, en decembre 1998, d'un instrument 
devant permettre !'elimination rapide et efficace de 
graves entraves a la libre circulation des marchan-
dises, cette meme volonte devrait aujourd'hui etre 
suffisamment forte pour conferer une reelle valeur 
ajoutee a cet instrument», a declare Frits Bolkestein, 
le Commissaire charge du Marche interieur. 
~ May200/ 
De !'experience acquise apres deux ans d'application 
du Reglement, la Commission conclut que le nombre 
important d'entraves survenues justifie !'existence 
d'un instrument d'intervention au niveau communau-
taire. L'enjeu politique est done tres important. T ou-
tefois, les dispositions prevues par cet instrument ne 
sont pas a la hauteur des objectifs recherches. Le rap-
port de la Commission montre que le role de cette 
derniere reste limite a celui d'une courroie de trans-
mission, se bornant a transmettre les informations 
re~ues aux Etats Membres, sans aucune intervention 
sur leur contenu. En outre, la Commission a constate 
que le Reglement n'est pas adapte a !'elimination d'en-
traves dont la duree est tres courte. 
L'inadaptation de cette action, ainsi que la perception 
quelque peu negative qu'en ont le Parlement euro-
peen, les operateurs economiques et les Etats 
membres, creent des conditions d'une reflexion sur 
l'aven ir de ce Reglement. Le rapport avance les pistes 
suivantes: 
• Maintenir le cadre juridique existant: d'une part en 
instaurant une veritable cooperation des Etats 
membres (les sensibiliser a une information rapide 
des risques d'entraves et a !'adoption de mesures 
d'encadrement, notamment des couloirs de devia-
tion); d'autre part, en adoptant une approche plus 
dynamique (par exemple, !'adoption d'un vade-
mecum et la creation d'un site Internet specifique). 
• Modifier le Reglement pour en etendre et en 
ameliorer la portee: par exemple, proposer une 
meilleure definition de la notion d'entraves reque-
rant une intervention rapide; inserer une enumera-
tion exemplative des mesures d'encadrement ne-
cessaires pour retablir au plus vice la libre circula-
tion des marchandises; inserer une disposition im-
posant aux Etats membres de mettre en place des 
voies et des moyens de recours rapides et efficaces 
pour indemniser les operateurs leses. 
Le Marche interieur 
apres Stockholm 
Cooperer davantage 
pour entretenir la dynamique 
L. Rapport de synthese adresse par la 
Commission europeenne au Conseil europeen de 
Stockholm a tire l'alarme et la deuxieme actualisation 
de la Strategie du Marche interieur a confirme que les 
progres dans le fonctionnement du Marche interieur sont 
decevants. Sur les 36 actions dont l'achevement etait 
prevu d'ici a juin 200 I, 20 seulement (soit 55%) devraient 
etre achevees dans les delais. La responsabilite de ce 
resultat mediocre incombe a la fois a la Commission, aux 
autres institutions de l'Union et aux Etats membres. La 
recente Communication de la Commission, justement 
intitulee "cooperer pour entretenir la dynamique", 
souligne la necessite d'une cooperation plus etroite entre 
toutes les parties afin d'ameliorer la situation. Elle evalue 
les progres realises depuis l'annee derniere et definit les 
orientations de la politique du Marche interieur pour les 
18 prochains mois. Le Marche interieur est au creur de la 
Strategie de Lisbonne visant a faire de !'Union l'economie 
la plus dynamique et la plus competitive du monde d'ici 
a 20 I 0. La Strategie actualisee reflete cette ambition, 
confirmee par le Conseil europeen de Stockholm. 
Dans leurs conclusions, les Chefs d'Etat et de gou-
vernement ont particulierement insiste aussi pour 
demander une mise en reuvre rapide et efficace du 
Plan d'action pour les services financiers. 
Le Commissaire en charge du Marche interieur, Frits Bolkestein, 
a insiste sur !'importance d'une pleine mise en reuvre de la Stra-
tegie: "Ce que nous essayons de faire, c'est apporter un grand 
nombre de changements, en meme temps, dans le fonctionne-
ment du Marche interieur. La puissance de notre approche resi-
de dans le fait que le tout est superieur a la somme des parties. 
Si nous ne changeons qu'une ou deux choses sans introduire les 
autres reformes, nous n'irons pas tres loin." 
"II est particulierement decevant de voir les maigres resultats 
enregistres la premiere annee qui a suivi !'adoption de la Strate-
gie de Lisbonne", deplore le Commissaire europeen. "Cela 
montre que les engagements pris au Sommet europeen ne se 
traduisent pas toujours en actions concretes. Les changements 
peuvent parfois etre inconfortables, mais, dans un contexte de 
ralentissement global de l'economie, !'adoption des actions que 
nous proposons est la meilleure politique d'assurance pour sti-
muler la croissance et creer des emplois en Europe. Si nous 
n'agissons pas maintenant, en particulier dans certains domaines 
importants comme la propriete intellectuelle et les services 
financiers, nous mettons en danger notre position concurren-
tielle, avec tous les risques que cela aurait sur les emplois. La 
Strategie actualisee aidera chacun - Commission, Parlement 
europeen, Conseil et Etats membres - a rester concentre sur les 
priorites et a agir en consequent". 
Le Commissaire a egalement mis l'accent sur !'importance de la 
resolution du Conseil europeen concernant le rapport Lamfa-
lussy sur les marches de valeurs mobilieres, et la mise en oeuvre 
d'un mecanisme regulateur suffisamment rapide et plus flexible. 
En effet, le developpement de ces marches est si rapide que la 
legislation risque d'etre depassee avant meme d'etre adoptee. 
Optimiser le Marche interieur 
Optimiser le fonctionnement du Marche interieur n'est pas une 
operation ponctuelle, mais constitue un processus qui doit etre 
etaye par un engagement durable en faveur du changement. Ce 
travail n'est jamais "acheve". De la meme fac;.on, le Marche inte-
rieur ne se resume pas a un ensemble de regles adoptees au 
niveau europeen. Concretiser les promesses du Marche inte-
rieur demande un effort collectif rassemblant institutions euro-
peennes, Etats membres, entreprises et societe civile. 
Avec !'integration des marches et !'intensification de la concur-
rence, le Marche interieur a transforme l'economie europeenne 
au cours de la decennie ecoulee, donnant un coup de fouet a la 
competitivite et dynamisant la croissance. L'Union et ses ci-
toyens ont beneficie de cette evolution. Cependant, !'effort ne 
doit pas se relacher et ii faut agir sans tarder. 
Pour reussir, ii faut utiliser encore mieux les instruments du 
Marche interieur: afin de diminuer le coGt des services publics; 
afin d'augmenter la qualite et la gamme des biens et services pro-











les marches des capitaux plus consistants et plus liquides, ren-
dant ainsi davantage de capitaux disponibles pour !'innovation et 
les technologies d'avant-garde. Les retombees positives a at-
tendre de l'achevement du Marche interieur sont nombreuses et 
variees. En effet, ce dernier contribue a reduire les formulai res 
que les responsables de PME ont a remplir et les procedures 
administratives superflues qu 'ils doivent affronter. II peut aussi 
etre mis a profit pour ameliorer la qualite de l'air; pour accro1tre 
la qualification et la mobilite des citoyens, ainsi que la fiexibilite 
de l'economie et enfin, le nombre et la qualite des emplois 
offerts. 
Bien entendu, pour se mettre d'accord sur certaines des 
reformes proposees, ii faudra une volonte politique forte et sou-
tenue. Certaines actions cibles peuvent etre ressenties comme 
genantes a court terme. Mais, compte tenu de la deterioration 
de la situation economique internationale, ii est indispensable 
que !'Europe fasse avancer ses reformes pour permettre a son 
economie d'exploiter toutes ses potentialites. Plut6t que de 
suivre la voie de la facilite, en remettant les decisions delicates a 
plus tard, le moment est venu d'avancer de fa~on resolue. 
Une Strategie ambitieuse 
Pour concretiser la vision d'un Marche interieur fonctionnant de 
fa~on plus efficace au service des entreprises et des citoyens, la 
Commission a presente, en novembre 1999, sa Strategie quin-
quennale pour le Marche interieur europeen (voir SMN 19). 
Enterinee par les chefs d'Etat et de gouvernement, son objectif 
est de delimiter les domaines appelant des initiatives et de main-
tenir ces domaines strategiquement vitaux au centre des preoc-
cupations des decideurs. Cette Strategie s'articule autour de 
quatre objectifs strategiques d'egale importance: 
• ameliorer l'efficacite des marches communautaires des capi-
taux, des produits et des services ("Marches"); 
• ameliorer l'environnement des entreprises ("Entreprises"); 
• ameliorer la qualite de vie des citoyens ("Citoyens"); 
• valoriser les acquis du Marche interieur dans un monde en 
mutation ("Dimension exterieure"). 
A ces objectifs strategiques a long terme s'associent des objec-
tifs operationnels et des actions cibles a court terme actualises 
et mis a jour chaque annee. Dans un souci d'efficacite politique, 
la premiere actual isation des actions cibles, effectuee en mai 
2000, accordait la priorite a celles dont on estimait qu'elles 
auraient !'impact le plus sensible et le plus immediat sur !'ame-
lioration du fonctionnement du Marche interieur. La plupart des 
actions cibles prioritaires ont ete reprises des conclusions du 
Conseil europeen de Lisbonne qui pla~ait le Marche interieu r au 
cceur d'une strategie decennale destinee a faire de !'Union euro-
peenne "l'economie de la connaissance la plus competitive et la 
plus dynamique du monde" (voir SMN 21 ). 
La presente Communication est la deuxieme actualisation des 
actions cibles dont on a une nouvelle fois etabli une liste des 
priorites. Le choix des actions retenues s'appuie dans une large 
mesure sur les conclusions du Conseil europeen de Stockholm 
des 23 et 24 mars 200 I, soulignant la necessite de consolider 
!'agenda fixe a Lisbonne. 
La Strategie du Marche interieur refiete la continuite puisqu'une 
grande partie des actions cibles prioritaires portent sur des 
themes deja retenus l'annee derniere (voir SMN 21 ), en particu-
lier dans des secteurs des tels que les transports, les services 
d'interet general, les services postaux, les marches publics et les 
services financie rs. La Strategie est egalement axee sur la neces-
site d'adopter une nouvelle approche visant a creer un cadre 
reglementaire plus simple et de meilleure qualite, et de mettre 
en ceuvre la nouvelle strategie des services de la Commission 
afin de supprimer les barrieres aux echanges dans ce secteur et 
exploiter pleinement le potentiel de l'economie des services en 
Europe (voir SMN 25). 
Tout en soulignant le besoin de continuite, le Conseil europeen 
de Stockholm a cependant egalement introduit quelques ele-
ments nouveaux. Citons notamment les actions visant a exploi-
ter le potentiel offert par les "technologies d'avant-garde", telles 
que la biotechnologie, et !'initiative "nouveau marche europeen 
du travail" (voir article pages 4-5) dont le but est d'accro1tre la 
mobilite de la main-d'ceuvre dans !'Union. Parmi les actions 
cibles specifiques figurent, entre autres, !'adoption du Reglement 
sur le brevet communautaire (voir SMN 23) et la transposition 
de la Directive sur les inventions biotechnologiques, ainsi que 
des propositions concernant la securite sociale, les retraites 
complementaires et la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles. 
ACTIONS CIBLES PRIORITAIRES 
(identifiees par la Strategie actualisee) 
I. MARCHES 
Le Conseil et le Parlement europeen sont invites 
a adopter: 
• un paquet "Communications electroniques" d'ici 
a decembre 200 I; 
• des regles destinees a poursuivre la liberalisation des 
services postaux d' ici a decembre 200 I; 
• des propositions visant a liberaliser les marches de 
l'electricite et du gaz d'ici a decembre 200 I; 
• des regles revisees sur les attributions de creneaux 
horaires d'aeroport d'ici a decembre 2002; 
• une Directive sur le contr61e prudentiel des fonds de 
pension complementaires d'ici a juin 2002; 
• des Directives sur les prospectus d'ici a juin 2002; 
• une Directive relative a la vente a distance de services 
financiers d'ici a decembre 2002; 
• le 6e programme cadre communautaire de 
recherche d'ici a juin 2002. 
Le Consei l est invite a degager un accord 
• sur le brevet communautaire d'ici a decembre 200 I. 
La Commission: 
• proposera un paquet de mesures destinees a l'ouvertu re 
des marches domestiques du transport ferroviaire 
de marchandises et internationaux des voyageurs d'ici 
a decembre 200 I; 
• adoptera une strategie pour les sciences du vivant et 
la biotechnologie d'ici a decembre 200 I; 
• adoptera des decisions instituant le Comite europeen des 
valeu rs mobilieres et le Comite europeen de regulation 
des valeurs mobilieres; 
• revisera l'encadrement des aides d'Etat a la recherche 
et au developpement d'i ci a juin 2002. 
Les Etats membres sont invites a: 
• s'assurer qu' ils sont en conformite avec le droit commu-
nautai re dans la mise en oeuvre de la Directive relative 
a la protection juridique des inventions biotechno-
logiques dans les plus brefs delais (mis a part les Etats 
membres qui ont deja pleinement transpose la Directive). 
~ 
Mai 2 00 I 
The Internal Market 
after Stockholm 
Working together 
to deliver results 
le European Commission's Synthesis Report to 
the Stockholm European Council had already sounded 
the alarm and the Commission's second annual Review 
of the Internal Market Strategy confirms that progress in 
improving the performance of the Internal Market has 
been disappointing. Of the 36 actions scheduled to be 
achieved by June 200 I, only 20 ( or 55%) are expected to be 
completed on time. The responsibility for this poor record 
has to be shared by the Commission, the other EU institu-
tions and Member States. The Review, entitled "Working 
Together to Maintain Momentum", stresses the need for 
closer co-operation between all parties to improve perfor-
mance. As well as assessing progress since last year, the 
Review sets the direction of Internal Market policy for the 
next 18 months. The Internal Market is at the heart of the 
Lisbon strategy to make the EU the most dynamic and 
competitive economy in the world by 20 I 0. The up-
dated Strategy reflects this ambition recently con-
firmed at Stockholm. A major priority is the speedy 
delivery of the Financial Services Action Plan, which 
was given particular emphasis in the conclusions of 
the Stockholm European Council. 
Internal Market Commissioner Frits Bolkestein stressed the 
importance of full delivery of the Strategy: "What we are trying 
to do is to create a large number of changes, simultaneously, in 
the operation of the Internal Market. The strength of our 
approach is that the whole is greater than the sum of its parts. If 
we just change one or two things without adopting the other 
reforms, we won't get very far." 
"It is therefore particularly disappointing to see such poor per-
formance in the fi rst year since the Lisbon Strategy was agreed. 
This shows that commitments made at European Summits are 
not always translated into concrete action. Change can some-
times be uncomfortable but with a globally slowing economy, 
adopting the actions we are proposing is Europe's best insurance 
policy fo r stimulating growth and creating more jobs. If we do 
not act now, particularly in some important areas such as intel-
lectual property and financial services, we risk our competitive 
position and the impact this would have on jobs. The Strategy 
Review will help all of us - Commission, European Parliament, 
Council and Member States - to stay focused on the priorities 
and ensure that we take action." 
The Commissioner also emphasised the importance of the open-
ing which the European Council's resolution on the Lamfalussy 
Report on securities markets provides towards faster, more 
flexible rule-making. "Developments in the marketplace are so 
rapid that legislation risks being out of date before it is adopted" 
said Commissioner Bolkestein. "Of course, any short cuts in the 
process have to be within a framework that safegueards demo-
cratic legitimacy and transparency." 
Optimalisation 
Optimising the functioning of the Internal Market is not a single 
event. The effort to maximise its performance is a process, 
which must be underpinned by a long-term commitment to 
change. The job is never "completed". Nor is the Internal Mar-
ket simply a set of laws and regulations adopted at European 
level.To deliver on the promise of the Internal Market requires 
all of us -European institutions, Member States, business, and 
civil society - to work together. 
As a result of market integration and increased competition, 
the Internal Market has transformed Europe's economy over 
the past decade, boosting competitiveness and stimulating 
growth. The Union and its citizens are better off as a result. Yet 
still more effort is needed and now is the time to make it. 
If we succeed, we will begin to see a different Internal Market. 
The cost of util ities will go down further. The quality and range 





become deeper and more liquid. There will be more funding 
available for innovation and frontier technologies. Small busi-
nesses will face less red tape. Air will get cleaner. Citizens will 
be better skilled, more mobile and better off. Our economy 
will be healthier and more resilient. There will be more jobs of 
higher quality. 
Of course, achieving agreement on the proposed reforms 
requires considerable and sustained political will. Some may 
create short-term discomfort. But, with eceonomic conditions 
deteriorating internationally, it is crucial for Europe to press 
ahead with reform in order to get our economy firing on all 
cylinders. Rather than taking the easy road and postponing 
difficult decisions to a later date this is the time to move for-
ward decisively. 
A Rolling Strategy 
To make a reality of an Internal Market that works more 
effectively for companies and our citizens, the Commission 
brought forward its five-year Strategy for Europe's Internal 
Market in November 1999 (see SMN 19). Endorsed by Heads 
of State and Government, its purpose was to identify areas 
requiring action and to keep these strategically vital areas 
under the sharpest political focus. The Strategy centres on four 
Strategic Objectives each of equal importance: 
• Enhancing the efficiency of Community capital, product and 
services markets ('Markets') 
• Improving the business environment ('Business') 
• Improving the quality of life of citizens ('Citizens') 
• Exploiting the achievements of the Internal Market in a 
changing world ('External') 
These longer-term strategic objectives are combined with op-
erational objectives and shorter-term target actions which are 
reviewed and updated every year. In order to focus political 
efforts, the first review of the target actions in May 2000 
prioritised those target actions which it was felt would have 
the greatest and most immediate impact in improving the func-
tioning of the Internal Market. Most of the priority target 
actions were drawn from the conclusions of the Lisbon Euro-
pean Council which placed the Internal Market at the heart of 
a I 0-year Strategy designed to make the EU "the most com-
petitive and dynamic knowledge-based economy in the world." 
(see SMN 21 ). 
The present Communication sets out the second review of the 
target actions which have again been prioritised. The choice of 
priority target actions is largely based on the conclusions of the 
Stockholm European Council which stressed the need to con-
solidate the Lisbon agenda. This reflects emphasis on conti-
nuity, many of the priority target actions centre on themes al-
ready seen last year (see SMN 21 ), particularly in key sectors 
such as transport, utilities, postal services, public procurement 
and financial services. The Strategy also focuses on the need for 
a new approach to creating simpler and better quality regula-
tion, as well as the need to implement the Commission's new 
Services Strategy to dismantle barriers to trade in the services 
sector in order to tap the fu ll potential of Europe's service 
economy (see SMN 25). 
As well as stressing the need for continuity, Stockholm intro-
duced a few new elements which are also reflected in the 
Strategy. These include actions to exploit the potential of 
"frontier technologies", such as bio-technology, and the "New 
European Labour Market" initiative designed to increase labou r 
market mobility in the Union (see pages 4-5). Specific target 
actions will include the much needed adoption of the Commu-
nity Patent Regulation (see SMN 23) and the transposition of 
the Directive on Biotechnological Inventions, as well as 
proposals on social security, supplementary pensions and the 
recognition of professional qualifications. 
PRIORITY TARGET ACTIONS 
(identified in the strategy review) 
I. MARKETS 
The Council and the European Parliament 
should adopt 
• an Electronic Communications Package by 
December 200 I; 
• rules to further liberalise Postal Services by Decem-
ber 2001; 
• proposals on opening up electricity and gas markets 
by December 200 I; 
• revised ru les on airport slot allocations by December 
2002; 
• a Directive on Prudential Supervision of Supplementa-
ry Pension Funds by June 2002; 
• Directive on Prospectuses by June 2002; 
• a Directive on distance marketing of financial 
services by December 200 I; 
• 6th Community Research Framework 
Programme by June 2002. 
The Council should reach agreement 
• on the Community Patent by December 200 I. 
The Commission will 
• propose a package of measures to open up domestic 
rail freight and international passenger markets by 
December 200 I; 
• adopt Decisions establishing the European Securities 
Committee and the European Securities Regulators 
Committee; 
• adopt a strategy for life sciences and biotechnolo-
gy by December 200 I; 
• revise the framework for state aid for research 
and development by June 2002. 
The Member States should 
• ensure that they are in conformity with Community law 
as regards the implementation of the Directive on the 
legal protection of biotechnological inventions as 
soon as possible (except for those Member States which 
have already fully transposed the Directive). 
~ 
May 200 I 
Der Binnenmarkt 
nach Stockholm 
Gemeinsam Ergebnisse liefern 
LNachdem der Synthese-Bericht der Europiii-
schen Kommission an den Europaischen Rat von 
Stockholm bereits Alarm geschlagen hatte, bestatigt 
die zweite jahrliche Oberarbeitung der Binnenmarkt-
strategie durch die Kommission, dass die Fortschritte bei 
der Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes 
enttauschend sind. Nur 20 der 36 Vorhaben, die bis Juni 
200 I abgeschlossen sein sollten, durften punktlich beendet 
sein (d.h. SS%). Hierfur sind die Kommission, die anderen 
EU-lnstitutionen und die Mitgliedstaaten gemeinsam ver-
antwortlich. Die Oberarbeitung mit dem Titel "Gemein-
sam die Dynamik erhalten" unterstreicht die Bedeutung 
einer engeren Zusammenarbeit aller Beteiligten, um die 
Leistung zu verbessern. Dabei werden die Fortschritte 
gegenuber dem letzten Jahr erlautert und die Richtung der 
Binnenmarktpolitik fur die kommenden 18 Monate 
bestimmt. Der Binnenmarkt ist das Herzstuck der Stra-
tegie von Lissabon, mit der die EU bis 20 I O die weltweit 
dynamischste und wettbewerbsfahigste Wirtschaft 
werden soll. Die aktualisierte Strategie spiegelt dieses 
ehrgeizige Ziel wider, das kurzlich auch beim 
Stockholmer Gipfel bestatigt wurde. Wie die Schluss-
folgerungen des Europaischen Rates von Stockholm 
betonen, genieBt die zugige Durchfuhrung des 
Aktionsplans fur Finanzdienstleistungen besonderen 
Vorrang. 
Binnenmarktkommissar Frits Bolkestein wies darauf hin, dass die 
Strategie als Ganzes zum T ragen kommen muss: "Wir versu-
chen, die Funktionsweise des Binnenmarktes gleichzeitig in 
vielen Punkten zu verandern. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt 
darin, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner T eile. Wenn 
wir nur ein oder zwei Dinge andern, ohne die anderen Reformen 
durchzufuhren, kommen wir nicht sehr weit." 
"Es ist daher besonders enttauschend, dass diese schwachen 
Ergebnisse gerade im ersten Jahr nach der Verabschiedung der 
Strategie von Lissabon erzielt wurden. Daran zeigt sich, dass 
Versprechungen, die auf europaischen Gipfeln gegeben werden, 
nicht immer in konkrete MaBnahmen umgesetzt werden. Veran-
derungen konnen manchmal unbequem sein. Aber in einer Zeit, 
in der sich das Wirtschaftswachstum weltweit verlangsamt, stel-
len die von uns vorgeschlagenen Maf3nahmen die beste Garantie 
dar, um Wachstum und Beschaftigung in Europa anzukurbeln. 
Wenn wir jetzt nicht handeln, vor allem in Schlusselbereichen 
wie geistiges Eigentum und Finanzdienstleistungen, laufen wir 
Gefahr, unsere Wettbewerbsposition zu verlieren, und das wird 
sich wiederum negativ auf die Beschaftigung auswirken. Die 
Oberarbeitung der Strategie hilft uns alien - der Kommission, 
dem Europaischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten 
- die vorrangigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und die 
erforderlichen MaBnahmen einzuleiten." 
Der Kommissar betonte ferner, dass die Schlussfolgerungen des 
Europaischen Rates zum Lamfalussy-Bericht Ober die Wert-
papiermarkte hinsichtlich einer Offnung gegeniiber einer schnel-
leren, flexibleren Rechtsetzung wichtig sind. "Die Entwicklung 
am Markt ist so rasant, dass die Gesetzgebung mitunter uberholt 
sein kann, noch bevor sie verabschiedet ist", sagte Kommissar 
Bolkestein. "Allerdings mussen samtliche Verfahrensabkurzun-
gen in einem Rahmen bleiben, der demokratische Legitimitat und 
T ransparenz gewahrleistet." 
Optimierung 
Das Funktionieren des Binnenmarkts zu optimieren ist kein 
einmaliger Vorgang, sondern muss durch eine langfristige Ver-
pflichtung zum Wandel abgestutzt werden. Dieser Prozess ist 
nie "abgeschlossen". Auch ist der Binnenmarkt kein simples 
Gefiige von Gesetzen und Vorschriften, die auf EU-Ebene verab-
schiedet werden. Damit sich die Erwartungen an den Binnen-
markt erfiillen, mussen alle - die Europaischen lnstitutionen, die 
Mitgliedstaaten, die Unternehmen und die Gesellschaft im allge-
meinen - gemeinsam vorgehen. 
Durch Marktintegration und gesteigerten Wettbewerb hat der 
Binnenmarkt die europaische Wirtschaft im letzten jahrzehnt 
verandert: er hat die Wettbewerbsfahigkeit erhoht und Wachs-
tum angeregt. Daher stehen die Union und ihre Burger heute 
besser da. Aber es sind weitere Anstrengungen notig. 
Wenn wir Erfolg haben, werden die Kosten der Versorgungslei-
stungen weiter sinken. Qualitat und Angebot von Waren und 










werden breiter und liquider werden. Es werden rnehr Mittel fur 
Innovation und Zukunftstechnologie zur VerfUgung stehen. 
Kleine Unternehrnen werden rnit weniger Burokratie zu kamp-
fen haben. Die Luft wird sauberer sein. Die Burger werden 
besser ausgebildet, mobiler und wohlhabender, die Wirtschaft 
gesunder und widerstandsfahiger sein. Es wird mehr Arbeit fur 
hochqualifizierte Arbeitskrafte geben. 
Selbstverstandlich ist ein starker und anhaltender politischer 
Wille notig, um Einigung Ober einige der vorgeschlagenen Refer-
men zu erzielen. Manche Zielvorhaben werden kurzfristig Unan-
nehrnlichkeiten mit sich bringen. Angesichts der sich weltweit 
verschlechternden Wirtschaftsbedingungen muss Europa die 
Reformen jedoch vorantreiben, um unsere Wirtschaft auf T ou-
ren zu bringen. Wir sollten nicht einfach den bequemen Weg 
wahlen und schwierige Entscheidungen auf spater verschieben. 
Die Zeit ist jetzt reif, entschlossen vorwarts zu gehen. 
Eine fortlaufende Strategie 
Um ihre Vorstellung von einem besser funktionierenden Binnen-
markt zu verwirklichen, legte die Kommission im November 
1999 eine auf fiinf Jahre angelegte Strategie fur den europaischen 
Binnenmarkt vor (siehe SMN 19). Die von den Staats- und 
Regierungschefs befurwortete Strategie sollte Bereiche aufzei-
gen, in denen Handlungsbedarf bestand. Ferner sollte sie dazu 
beitragen, dass strategisch entscheidende Bereiche ganz oben auf 
der politischen T agesordnung bleiben. Die Komrnission stellte 
vier gleichwertige strategische Ziele in den Vordergrund: 
• Die Effizienz der gemeinschaftlichen Guter- und Kapitalmarkte 
starken ("Markte") 
• Die Rahrnenbedingungen fur die Wirtschaft verbessern 
("Unternehmen") 
• Die Lebensqualitat der Burger verbessern ("Burger") 
• Die Errungenschaften des Binnenrnarkts in einer Welt im 
Wandel nutzen ("externe Aspekte") 
Diese langerfristigen strategischen Ziele sind verknupft mit ope-
rativen Zielen und kurzfristigen Zielvorhaben, die jahrlich Ober-
pruft und aktualisiert werden. Um die politischen Bemuhungen 
zu fokussieren, wurde bei der ersten Oberarbeitung im Mai 
2000 solchen Zielvorhaben Vorrang eingeraumt, von denen man 
annahrn, dass sie die Funktionsweise des Binnenmarktes am 
starksten und unmittelbarsten verbessern wurden. Die meisten 
dieser vorrangigen Zielvorhaben gehen auf die Schlussfolgerun-
gen des Europaischen Rates von Lissabon zurOck, in denen der 
Binnenmarkt als Herzstuck einer I 0-Jahres-Strategie bezeichnet 
wurde, die Europa "zur wettbewerbsfahigsten und dynamisch-
sten wissensbasierten Wirtschaft der Welt" machen soil (siehe 
SMN 21). 
Die vorliegende Mitteilung betrifft die zweite Oberprufung der 
Zielvorhaben, die abermals als vorrangig eingestuft wurden. Die 
Auswahl der vorrangigen Zielvorhaben basiert weitgehend auf 
den Schlussfolgerungen des Europaischen Rates von Stockholm, 
der die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Agenda von 
Lissabon unterstrich. Viele der vorrangigen Zielvorhaben betref-
fen Thernen des Vorjahres, insbesondere in SchlOsselbereichen 
wie Verkehr, offentliche Versorgung, Postdienste, offentliches 
Auftragswesen und Finanzdienstleistungen. Ein weiterer Schwer-
punkt der Strategie liegt auf einem neuen Ansatz fur einfachere 
und bessere Rechtsetzung sowie auf Urnsetzung der neuen 
Dienstleistungsstrategie, um das Potenzial der europaischen 
Dienstleistungswirtschaft voll ausschopfen zu konnen. 
In Stockholm wurden auch neue Elemente genannt, die sich 
ebenfalls in der Strategie wiederfinden. Darunter fallen Mal3nah-
rnen zur Nutzung von Zukunftstechnologien, wie der Biotech-
nologie, und die "neue europaische Arbeitsmarktinitiative" (sie-
he Seite 4), mit der die Mobilitat auf dern Arbeitsmarkt der EU 
erhoht werden soil. Besondere Zielvorhaben konzentrieren sich 
auf die dringend erforderliche Annahme der Verordnung zum 
Gemeinschaftspatent (siehe SMN 23), die Urnsetzung der Richt-
linie Ober biotechnologische Erfindungen und Vorschlage in den 
Bereichen Sozialversicherung, Zusatzrenten und Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen. 
VORRANGIGE ZIELVORHABEN 
(in der Oberarbeitung 
der Binnenmarktstrategie erlautert) 
I. MARKTE 
Der Rat und das Europaische Parlament sollten folgen-
de Vorschlage annehmen: 
• bis Dezernber 200 I ein Paket zur Elektronischen Kommu-
nikation; 
• bis Dezernber 200 I eine Regelung zur weiteren Liberali-
sierung des Marktes fUr Postdienste; 
• bis Dezember 200 I Vorschlage zur Offnung der Elektri-
zitats- und Gasmarkte; 
• bis Dezember 2002 die Oberarbeiteten Bestirnrnungen 
Ober die Zuweisung von Zeitnischen auf Flughafen; 
• bis Juni 2002 eine Richtlinie Ober die Aufsicht Ober 
Pensionsfonds fU r die zusatzliche Altersversorgung; 
• bis Jun i 2002 eine Richtlinie Ober Borsenprospekte; 
• bis Dezember 200 I eine Richtlinie Ober den Fernabsatz 
von Finanzdienstleistungen; 
• bis Juni 2002 das Sechste Forschungsrahmenprogramm 
der Gemeinschaft. 
Der Rat sollte eine Ein igung erzielen: 
• bis Dezernber 200 I Ober das Gemeinschaftspatent. 
Die Kommission wird: 
• bis Dezember 200 I ein MaBnahrnenpaket zur Liberalisierung 
des Binnenmarkts fur den SchienengUterverkehr und den 
internationalen Personenverkehr vorschlagen; 
• Entscheidungen zur Einrichtung des Europaischen Wert-
papierausschusses und des Ausschusses der EU-Wert-
papierregulierungsbehorden annehmen; 
• bis Dezernber 200 I eine Strategie fur die Bereiche 
Biowissenschaften und Biotechnologie annehmen; 
• bis Juni 2002 den Rahmen fur staatliche Beihilfen fur 
Forschung und Entwicklung Uberarbeiten. 
Die Mitgliedstaaten sollten: 
• in Obereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht die 
Umsetzung der Richtlinie Ober den Rechtsschutz von 
biotechnologischen Erfindungen so bald als moglich 
sicherstellen (m it Ausnahme der Mitgliedstaaten, die die 




Der Rat und das Europaische Parlament sollten: 
• sich bis Dezember 200 I uber die neuen Vergabevorschriften einigen. 
Der Rat sollte: 
• bis Dezember 200 I der Modernisierung der MwSt.-Vorschriften (uber die 
Ausstellung elektronischer Rechnungen) zustimmen; 
• bis Juni 2002 eine neue Verordnung zur Durchfuhrung der kartellrecht-
lichen Bestimmungen der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag annehmen. 
Die Kommission wird: 
• bis Dezember 200 I eine koordinierte Strategie zur Vereinfachung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen vorlegen; 
• bis Dezember 200 I in Zusammenarbeit mit Normungsgremien die Zahl 
der angenommenen Normen fur Bauprodukte auf mindestens 120 erhohen; 
• bis Dezember 200 I ein Verzeichnis der Hemmnisse veroffentlichen, die 
den grenzuberschreitenden Handel behindern, und bis Juni 2002 ein 
bereichsubergreifendes Verfahren konzipieren, um Schranken abzubauen, 
die mehreren Dienstleistungssektoren gemein sind; 
• bis Dezember 200 I ihre Position zur Gruppenfreistellung von Kraftfahr-
zeugen festlegen. 
Die Mitgliedstaaten sollten: 
• bis Dezember 200 I den Umfang der staatlichen Beihilfen unter das der-
zeitige Niveau reduzieren; wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen 
ist, die Beih ilfen auf horizontale Ziele von gemeinsamem lnteresse, 
einschlieBlich der Kohasionsziele, umzulenken. 
• bis Dezember 2002 alle schadlichen SteuermaBnahmen, die die Gruppe 
,,Verhaltenskodex" festgestellt hat, ruckgangig machen. 
3. BURGER 
Der Rat und das Europaische Parlament sollten: 
• bis Dezember 200 I eine Verordnung zur Einrichtung der Europaischen 
Lebensmittelbehorde annehmen; 
• bis Dezember 200 I eine Verordnung fur eine modernere und einfachere 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit annehmen; 
· • bis Dezember 2001 die Vorschlage uber Europaische Vereine, Europaische 
Genossenschaften und Europaische Gegenseitigkeitsgesellschaften annehmen; 
• folgende Verordnungen annehmen: bis Dezember 200 I eine Verordnung zur 
Festlegung des Rahmens fur die Schaffung eines einheitlichen europaischen 
Luftraums und eine Verordnung zur Schaffung der Europaischen Behorde 
fur Luftfahrtsicherheit sowie bis Dezember 2002 eine Verordnung uber die 
Organisation des Luftraums im einheitlichen europaischen Luftraum. 
Die Kommission wird: 
• fur den Europaischen Rat im Fruhjahr 2002 einen Aktionsplan zur Offnung 
neuer europaischer Arbeitsmarkte vorlegen; 
• bis Dezember 200 I Vorschlage unterbreiten fur eine wirksame Regelung 
der Anerkennung beruflicher Qualifikationen, einschlieBlich Moglichkeiten 
fu r eine umfassendere automatische Anerkennung; 
• bis Dezember 200 I einen Vorschlag zur Obertragbarkeit von Zusatz-
renten vorlegen; 
• bis Dezember 200 I eine Rahmenrichtlinie uber die verschuldensunab-
hangige Haftung vorschlagen; 
• bis Juni 2002 eine Rahmenrichtlinie uber den Handel mit Emissionsrechten 
fi.ir Treibhausgase vorschlagen; 
• bis Dezember 200 I im Rahmen des Aktionsplans Lebensmittelsicherheit 
eine Verordnung Ober Kontrollen der Lebensmittel- und Futtermittel-
sicherheit vorschlagen; 
• bis Dezember 200 I eine Politik fur die Einbeziehung von Umweltaspekten 
in den Produktlebenszyklus festlegen; 
• bis Dezember 200 I Vorschlage Ober Human- und Tierarzneimittel vorlegen. 
Die Mitgliedstaaten sollten zusammen mit der Kommission: 
• bis Dezember 200 I sicherstellen, dass das EEJ-Net seinen Betrieb aufnimmt 
und in der Lage ist, Beschwerden zu bearbeiten. 
4. EXTERNE ASPEKTE 
Der Rat und das Europaische Parlament sollten: 
• bis Dezember 200 I eine Verordnung Ober die Anwendung 
internationaler Rechnungslegungsgrundsatze annehmen; 
• bis Dezember 200 I einen neuen Eigenkapitalrahmen fur 
Banken und lnvestmentunternehmen annehmen; 
• bis Juni 2002 Aufsichtsvorschriften fur Finanzkonglome-
rate annehmen. 
Der Rat sollte: 
• bis Dezember 200 I eine Richtlinie Ober die mehrwert-
steuerliche Behandlung des elektronischen Geschaftsver-
kehrs annehmen. 
Die Kommission wird 
• mit den Beitrittslandern, die die Voraussetzungen erfOllen, 
die Verhandlungen Ober das Protokoll zu dem Europa-
Abkommen betreffend Konformitatsbewertung und 
Anerkennung gewerblicher Produkte (PECA) abschlieBen; 
• bis Dezember 2002 sicherstellen, dass alle Schlussel-
bereiche des Binnenmarktes Gegenstand mindestens einer 
Partnerschaftsvereinbarung mit alien Beitrittslandern sind; 
• das "Peer-review-Verfahren" unter den Banken-, Ver-
sicherungs- und Wertpapieraufsichtsbehorden in den 
Mitgliedstaaten und einigen Beitrittslandern abschlieBen. 
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Die Beschliisse von Stockholm 
Gut funktionierende Markte sind eine grundlegende Vorausset-
zung dafur, dass die Verbraucher in den Genuss groBerer 
Vorteile kommen konnen und ein Klima fur unternehmerisches 
Handeln geschaffen wird. Der Erfolg der bereits durchgefuhrten 
Reformen, die zu niedrigeren Kosten und einer besseren Aus-
wahl und Qualitat der gelieferten Produkte gefuhrt haben, bildet 
einen starken Anreiz fur weitere Fortschritte. Die Schaffung 
eines reibungslos funktionierenden Binnenmarkts im Dienst-
leistungsbereich ist eine der wichtigsten Prioritaten Europas. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, sicherzustellen, dass die 
besondere Situation der gemeinwirtschaftlichen Dienste gemaB 
den Vorgaben, die in der vom Europaischen Rat (Nizza) gebillig-
ten Erklarung enthalten sind, z.B. Universaldienst, Sicherheit, 
Kontinuitat und Versorgungssicherheit, gebuh rend berucksich-
tigt wird. 
Der Europaische Rat ersucht den Rat und die Kommission, die-
se Vorgaben umzusetzen. Gleichzeitig muss ein Rahmen fur die 
Entwicklung reibungslos funktionierender grenzuberschreiten-
der Markte geschaffen werden, die durch eine angemessene 
lnfrastrukturkapazitat unterstutzt werden. 
• fordert die Mitgliedstaaten auf, der Umsetzung der Richtlinien Ober den Binnenmarkt in ihr nationales Recht hohe Prioritat einzuraumen, da-
mit vor der FrOhjahrstagung des Europaischen Rates im Jahre 2002 ein vorlaufiges Umsetzungsziel von 98,5 % erreicht werden kann; 
• begr0Bt die Absicht der Kommission, im Jahr 2002 auf der Grundlage der zurzeit erfolgenden Bewertung bestehender Hindernisse einen 
Vorschlag fur eine Binnenmarktstrategie fur den Dienstleistungssektor vorzulegen; 
• nimmt die Vorschlage der Kommission betreffend Gas und Elektrizitat zur Kenntnis und ersucht den Rat, diese so bald wie moglich zu prOfen. 
Er unterstOtzt das Ziel der Marktoffnung in diesen Sektoren, wobei jedoch die T atsache zu berOcksichtigen ist, dass der Bedarf der Verbrau-
cher gedeckt werden und die T ransparenz dieser Markte durch geeignete ordnungspolitische lnstrumente sichergestellt werden muss. 
Die Frage der Zeitplane fur den Elektrizitats- und den Gasmarkt wird geprOft, damit das Ziel der Marktoffnung in diesem Sektor so bald wie 
moglich erreicht wird. Die Kommission wird gebeten, die Lage in diesen Sektoren in ihrem Bericht fur die FrOhjahrstagung des Europaischen 
Rates im Jahr 2002 zu bewerten, damit weitere Schritte unternommen werden konnen. Die Kommission wird gewahrleisten, dass die Bestim-
mungen des Vertrags, insbesondere die Artikel 85 und 86, in vollem Umfang eingehalten werden und dass die Umsetzung dieser BeschlOsse 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen fuhren kann. Ferner wird die Kommission auf dieser Grundlage gewahrleisten, dass die Unternehmen, die 
auf dem nationalen Markt weiterhin eine Monopolstellung innehaben, aus dieser Situation keinen unlauteren Yorteil ziehen konnen; 
• bekraftigt seine Absicht, den einheitlichen europaischen Luftraum zu schaffen, und erwartet, dass in dieser Angelegenheit rechtzeitig vor der 
Tagung des Europaischen Rates (Goteborg) im Juni weitere Fortschritte erzielen werden; 
• nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, bis Juni 200 I einen umfassenden Yorschlag zur Uberarbeitung der Bestimmungen Ober 
die Zuweisung von Zeitfenstern auf Flughafen vorzulegen; 
• nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, spatestens im Dezember 200 I ein zweites MaBnahmenpaket zur Offnung der Binnen-
markte fur den SchienengOter- und -personenverkehr vorzulegen; 
• ersucht den Rat eindringlich, auf der Grundlage der Arbeit, die bereits geleistet wurde, um die in den Schlussfolgerungen von Lissabon 
festgelegten Ziele zu erreichen, einen gemeinsamen Standpunkt festzulegen und gemeinsam mit dem Europaischen Parlament bis Ende 200 I 
die Richtlinie Ober die Postdienste anzunehmen. 
Die Kommission wird in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Stellen bis Ende 200 I 
eine Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Regelwerks und zur Qualitat vorlegen. 
Finanzdienstleistungen 
Die in Stockholm erzielten Beschlusse sind bezeichnend. Der 
Europaische Rat von Lissabon hatte bereits im Marz 2000 die 
Rolle von effektiven und transparenten Finanzdienstleistungs-
markten bei der forderung von Wachstum und Beschaftigung 
unterstrichen, sowie die Notwendigkeit, den Aktionsplan fur 
Finanzdienstleistungen zugig umzusetzen. 
Der Europaische Rat von Stockholm ging noch weiter. Er stellte 
fest, dass "eine schnelle Umsetzung der Aktionsplans fur Finanz-
dienstleistungen von gr6Bter Bedeutung" ist, und konzentrierte 
sich auf drei Kernaspekte: 
• Gewahrleistung eines gut funktionierenden Risikokapital-
marktes bis 2003 durch Umsetzung des Risikokapital-Aktions-
plans; 
• Durchfuhrung des Aktionsplans fur Finanzdienstleistungen 
in vollem Umfang bis zum Jahr 2005, wobei "alle Beteiligten 
sich intensiv darum bemuhen mussen, bis Ende 2003 einen 
integrierten Wertpapiermarkt zu schaffen", indem sie den 
im Plan vorgesehenen Rechtsvorschriften fu r Wertpapier-
markte Vorrang ein raumen, einsch li eBlich der MaBnahmen, die 
im Bericht des Ausschusses der Weisen Ober die Regulierung 
der europaischen Wertpapiermarkte ("Lamfalussy-Bericht") 
befurwortet werden (siehe SMN 25); 
• Beschleunigung des Gesetzgebungsprozesses im Wert-
papierbereich auf Grundlage des durch den Ausschuss der 
Weisen vorgeschlagenen 4-Stufen-Ansatzes von Kernprinzipi-
en, UmsetzungsmaBnahmen, starkerer Zusammenarbeit zwi-
schen Regulierern und effektiverer Durchsetzung. Dieser An-
satz wurde im letzten Heft ausfuhrlich erlautert. 
Der schnellere Rechtsetzungsprozess legt Nachdruck auf fruh-
zeitige, breite und systematische Konsultation aller interessier-
ten Kreise. Die Kommission wird zusammen mit Rat und Parla-
ment eine exakte Unterscheidung zwischen Kernprinzipien und 
UmsetzungsmaBnahmen ausarbeiten, die im Rahmen des Mitent-
scheidungsverfahrens zu beschlieBen sind. Ferner werden, wo 
sinnvoll und rechtlich moglich, auch haufiger Verordungen und 
ein beschleunigtes Verfahren eingesetzt werden. Hinsichtlich des 
Verfahrens zur Annahme von UmsetzungsmaBnahmen stimmte 
der Europaische Rat von Stockholm ferner einer Reihe zusatz-
licher SchutzmaBnahmen fur das Europaische Parlament und den 
Rat zu. 
Der vollstandige Text der Mitteilung "Gemeinsam 
Ergebnisse liefern" ist uber Internet verfugbar: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market. 
Die Schlusserklarung des Europaischen Rates von Stockholm 
kann unter http://ue.eu.int/en/info/eurocouncil/ 
abgerufen werden. 
~ 
Ma i 200/ 
2. BUSINESS 
The Council and the European Parliament should 
• reach agreement on new public procurement rules by December 
2001 . 
The Council should 
• agree modernisation of the VAT regime ( on electronic invoicing) by 
December 200 I; 
• adopt a new Regulation implementing the antitrust rules in Articles 
81 and 82 of the EC Treaty by June 2002. 
The Commission will 
• present a co-ordinated strategy to simplify the regulatory environ-
ment by December 200 I; 
• in co-operation with standardisation bodies increase the number of 
agreed standards in the construction products sector to, at least, 
120 by December 200 I; 
• publish an inventory of barriers to cross-border trade in services by 
December 200 I, and propose a horizontal instrument to remove 
barriers common to several services sectors by June 2002; 
• take position on the vehicles block exemption for by December 200 I. 
The Member States should 
• reduce the overall level of state aid to below current levels by 
December 200 I, taking into account the need to redirect aid towards 
horizontal objectives of common interest, including cohesion objectives; 
• roll-back all harmful tax measures, as identified by the Code of 
Conduct Group, by December 2002. 
3. CITIZENS 
The Council and the European Parliament should adopt 
• a Regulation to establish the European Food Authority by December 
2001 ; 
• a Regulation modernising and simplifying the co-ordination of social 
security schemes by December 200 I; 
• proposals on European Associations, European Co-operatives and 
European Mutual Societies by December 200 I; 
• a Regulation on the framework for the creation of the Single Euro· 
pean Sky and a Regulation establishing the European Aviation Safety 
Authority by December 200 I, as well as a Regulation on the organisa-
tion of airspace in the Single European Sky by December 2002. 
The Commission will 
• put forward to the 2002 Spring European Council an Action Plan to 
open up new European Labour Markets; 
• present proposals for an effective regime for the recognition of 
professional qualifications including ways of ensuring more 
widespread automatic recognition by December 200 I; 
• present a proposal on the portability of supplementary pensions by 
December 200 I; 
• propose a Framework Directive establishing strict liability by 
December 200 I ; 
• propose a Framework Directive on Greenhouse Gas Emissions 
Trading by June 2002; 
• propose a Regulation on food and feed safety controls as part of 
Food Safety Action Plan by December 200 I; 
• define a policy on the integration of environmental considerations 
into the life cycle of products by December 200 I; 
• present proposals on human and veterinary medicinal products by 
December 200 I . 
The Member States in partnership with the Commission should 
• ensure that EEJ-Net starts operations and is able to handle complaints 
by December 200 I. 
4. EXTERNAL 
The Council and the European Parliament should 
adopt 
• a Regulation on the application of international 
accounting standards by December 200 I; 
• a new Capital Framework for Banks and Investment 
Firms by December 200 I; 
• Prudential Rules for Financial Conglomerates by 
June 2002. 
The Council should adopt 
• a directive on adapting the VAT treatment of electronic 
commerce supplies by December 200 I. 
The Commission will 
• Conclude negotiations on the Protocol to Europe 
Agreement on Conformity Assessment and 
Acceptance of Industrial Products (PECA) with 
those Candidate Countries which meet the conditions; 
• Ensure that all key sectors of the Internal Market are 
covered by at least one twinning arrangement in each 
candidate country by December 2002; 
• Complete the peer review process among banking, 
insurance and securities supervisors from the Member 
States and a number of Candidate countries. 
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Well-functioning markets are vital for increasing consumer 
benefits and creating an entrepreneurial environment. The suc-
cess of earlier reforms, with falling costs and better choice and 
quality of products delivered, provides a strong incentive for 
further progress. The creation of an effectively functioning 
Internal Market in services is one of Europe's highest priorities. 
In this context it is important to ensure that the specific situa-
tion of services of general interest are duly taken into account in 
accordance with the guidelines identified in the declaration 
approved by the Nice European Council, such as universal ser-
vice, safety, continuity and security of provision. 
The European Council invites the Council and the Commission 
to implement these guidelines. Moreover, this must go hand in 
hand with a framework for developing effective cross-border 
markets supported by adequate infrastructure capacity. 
• urges Member States to accord high priority to transposing Internal Market Directives into national law, aiming at an 
interim transposition target of 98.5 % for the 2002 Spring Council; 
welcomes the Commission's intention to present a proposal in 2002 tackling the barriers identified in the Internal Market 
for services, on the basis of the ongoing evaluation of those barriers; 
notes the Commission's proposals on gas and electricity and invites the Council to examine them as soon as possible. 
It endorses the objective of opening markets in these sectors, taking into account the requirement to satisfy user needs and 
the need for transparency in the market through appropriate regulatory instruments. The question of timetables for the 
electricity and gas markets will be considered in order to implement the objective of market-opening in these sectors as 
soon as possible. The Commission is asked to evaluate the situation in these sectors, in its report to the Spring European 
Council in 2002 in order to enable further steps to be taken. The Commission will ensure that the provisions of the Treaty 
(Articles 85 and 86) will be fully observed and the implementation of those decisions could create no distortions of compe-
tition; 
• reaffirms its intention to create the Single European Sky and expects to make further progress on this issue in time for the 
Goteborg European Council in June; 
• notes the Commission's intention to present by June 200 I a comprehensive proposal to revise the rules on airport slot 
allocations; 
• takes note of the Commission's intention to present no later than December 200 I a second package of measures on the 
opening up of domestic rail freight and passenger markets; 
• urges the Council, on the basis of work al ready undertaken to attain the objectives set out in the Lisbon conclusions, to 
agree a common position and, together with the European Parliament, adopt before the end of 200 I the Directive on 
postal services. 
The Commission, in cooperation with all relevant bodies, will present a strategy 
for regulatory simplification and quality before the end of 200 I. 
Financial services 
The conclusions reached at Stockholm on the integration of 
Europe's financial markets were particularly significant. The 
Lisbon Council of March 2000 had already underlined the role of 
efficient and transparent financial markets in fostering growth 
and employment, and the importance of prompt implementation 
of the Financial Services Action Plan. 
The Stockholm European Council went further. It stated 
that: "Rapid implementation of the Financial Services Action 
Plan is of utmost importance." and focussed on three key 
aspects: 
• Securing a well functioning risk capital market by 2003, 
through implementation of the Risk Capital Action Plan; 
• Implementing the Action Plan in full by 2005, with "every 
effort made by all parties concerned to achieve an integrated 
securities market by the end of 2003" by giving priority to 
securities markets legislation provided for in the plan, including 
those steps endorsed in the report by the (Lamfalussy) 
Committee of Wise Men on the Regulation of the European 
Securities Markets (see SMN 25); 
• Speeding up the legislative process in the securities field on 
the basis of the four-level approach of framework principles, 
implementing measures, greater co-operation between regula-
tors, and more effective enforcement, proposed by the Com-
mittee of Wise Men. This approach is set out in more detail in 
SMN 25. 
In the speedier rule-making process, there is a strong emphasis 
on early, broad and systematic consultation with all interested 
parties, working to tight deadlines. The Commission will work 
with the Council and Parliament in a clear and transparent way 
on the exact split between framework principles and imple-
menting measures, to be agreed by co-decision. There will also 
be more use of Regulations and the "fast track procedure" 
where helpful and legally possible. The Stockholm Council also 
agreed on a number of additional safeguards for the European 
Parliament and Council concerning the procedure for the adop-
tion of implementing measures. 
The full text of the Communication "Working together 
to maintain momentum" is available on the Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
and the Stockholm European Council Conclusions 





Le Conseil et le Parlement europeen sont invites a: 
• parvenir a un accord sur une nouvelle reglementation des marches 
publics d'ici a decembre 200 I. 
Le Conseil est invite a: 
• approuver la modernisation du regime de TVA ( en matiere de factura-
tion electronique) d'ici a decembre 200 I; 
• adopter d'ici a juin 2002 un nouveau reglement appliquant les regles 
antitrust des articles 81 et 82 du traite CE. 
La Commission: 
• presentera d'ici a decembre 200 I une strategie coordonnee visant a 
simplifier l'environnement reglementaire; 
• en cooperation avec les organismes de normalisation, portera le nombre 
de normes agreees dans le secteur des produits de construction a 
au moins 120 d'ici a decembre 200 I; 
• publiera un inventaire des barrieres aux echanges transfrontaliers de 
services d'ici a decembre 200 I et proposera un instrument horizontal 
visant a eliminer les barrieres communes a plusieurs secteurs de 
services d'ici a juin 2002; 
• prendra position sur !'exemption par categorie pour les vehicules 
d'ici a decembre 200 I. 
Les Etats membres sont invites a: 
• ramener le niveau global des aides d'Etat en dessous du niveau 
actuel d'ici a decembre 200 I en tenant compte de la necessite de recibler 
les aides sur des objectifs horizontaux d'interet commun, y compris des 
objectifs de cohesion; 
• demanteler toutes les mesures fiscales dommageables, telles qu' identi-
fiees par le groupe "Code de conduite", d'ici a decembre 2002. 
3. CITOYENS 
Le Conseil et le Parlement europeen sont invites a adopter 
• un Reglement etablissant l'Autorite alimentaire europeenne d' ici a 
decembre 200 I; 
• un Reglement simplifiant et modernisant la coordination des regimes de 
securite sociale d'ici a decembre 200 I; 
• des propositions sur les associations europeennes, les societes coope-
ratives europeennes et les mutualites europeennes d'ici a decembre 200 I; 
• un Reglement sur le cadre juridique pour la creation du ciel unique 
europeen et un reglement etablissant une Agence europeenne pour la 
securite aerienne d'ici a decembre 200 I, ainsi qu'un reglement sur 
!'organisation de l'espace aerien dans le ciel un ique europeen d'ici a 
decembre 2002. 
La Commission 
• presentera lors du Conseil europeen du printemps 2002 un plan 
d'action pour ouvrir les nouveaux marches europeens du travail; 
• presentera d'ici a decembre 200 I des propositions pour un regime 
efficace de reconnaissance des qualifications professionnelles 
prevoyant des moyens propres a garantir une reconnaissance automatique 
plus etendue; 
• presentera une proposition relative a la transferabilite des droits a 
pension complementaire d'ici a decembre 200 I; 
• proposera une Directive cadre etablissant la responsabilite objective 
d'ici a decembre 200 I; 
• proposera une Directive cadre sur l'etablissement d'un systeme d'echange 
de droits d'emission des gaz a effet de serre d'ici a juin 2002; 
• proposera d'ici a decembre 200 I un reglement sur les controles de 
securite des aliments et des aliments pour animaux dans le cadre 
du plan d'action en matiere de securite alimentaire; 
• definira une politique d'integration des considerations environne-
mentales dans le cycle de vie des produits d'ici a decembre 200 I; 
• presentera des propositions sur les medicaments a usage humain et a 
usage veterinaire d'ici a decembre 200 I. 
Les Etats membres, en partenariat avec la Commission, sont invites a 
• veiller, d'ici a decembre 200 I, a ce que le reseau EJE devienne operation-
nel et a ce qu'il soit capable de traiter les plaintes. 
4. DIMENSION EXTERIEURE 
Le Conseil et le Parlement europeen devraient 
adopter 
• un Reglement sur !'application de normes comptables 
internationales d'ici a decembre 200 I; 
• un nouveau cadre reglementaire pour l'adequation 
des fonds propres applicables aux banques et aux en-
treprises d'investissement d'ici a decembre 200 I; 
• des regles prudentielles applicables aux conglome-
rats financiers d'ici a juin 2002. 
Le Conseil devrait adopter 
• une Directive sur !'adaptation du traitement TVA des 
fournitures de commerce electronique d'ici a decembre 
2001. 
La Commission 
• achevera des negociations sur le Protocole a !'accord 
europeen sur !'evaluation de la conformite et 
l'acceptation des produits industriels (PECA) avec les 
pays candidats qui rempliront les conditions; 
• veillera a ce que !'ensemble des secteurs cles du marche 
interieur soient couverts par au moins un accord de 
jumelage dans chaque pays candidat pour decembre 
2002; 
• achevera la procedure «d'evaluation par les pairs» 
parmi les autorites de surveillance du secteur bancaire, 
du domaine des assurances et du marche des valeurs 
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Conclusions de Stockholm 
II est indispensable que les marches fonctionnent harmonieuse-
ment si l'on veut que les consommateurs en tirent un plus grand 
profit et si l'on veut creer un climat propice a !'esprit d'entrepri-
se. La reussite de precedences reformes, qui s'est traduite par 
une baisse des couts et par !'amelioration du choix et de la qua-
lite des produits fournis, encourage fortement a aller de !'avant. 
Une des premieres priorites de !'Europe doit etre de creer un 
Marche interieur des services efficace. II importe a cet egard que 
soit dument prise en compte la situation specifique des services 
d'interet general, conformement aux orientations formulees 
dans la declaration approuvee lors du Conseil europeen de Nice, 
notamment le service universe!, la securite, la continuite et la 
securite de l'approvisionnement. Le Conseil europeen de Stock-
holm invite le Conseil et la Commission a mettre en reuvre ces 
orientations. Ces mesures doivent en outre s'accompagner d'un 
cadre pour la mise en place de marches transfrontaliers efficaces 
beneficiant du soutien de capacites d'infrastructures appro-
priees. 
• demande instamment aux Etats membres qu' ils transposent en priorite dans leur droit interne les Directives relatives au 
Marche interieur, l'objectif intermediaire etant d'arriver, d'ici le Conseil europeen du printemps 2002, a un pourcentage de 
transposition de 98,5 %; 
• salue !'intention de la Commission de presenter en 2002, sur la base des resultats de !'evaluation en cours, une proposition sur 
les moyens de s'attaquer aux entraves constatees sur le Marche interieur des services; 
• prend acte des propositions de la Commission concernant le gaz et l'electricite et invite le Conseil a les examiner des que 
possible. II approuve l'objectif d'ouvrir les marches dans ces secteurs en tenant compte de la necessite de satisfaire les besoins 
des consommateurs et d'assurer la transparence du marche grace aux outils reglementaires appropries. La question des 
echeances pour les marches du gaz et de l'electricite sera examinee en vue de mettre en reuvre des que possible l'objectif 
d'ouverture du marche dans ces secteurs. La Commission est invitee a evaluer la situation de ces secteurs dans le rapport 
qu'elle presentera au Conseil europeen du printemps 2002 afin de permettre !'adoption de nouvelles mesures. La Commission 
veillera ace que les dispositions du traite (art. 85 et 86) soient pleinement observees et ace que la mise en reuvre de ces 
decisions n'entra,ne pas de distorsions de concurrence; 
• reaffirme son intention de creer l'espace aerien europeen unique et veut esperer que des progres supplementaires seront 
realises sur ce dossier, a temps pour le Conseil europeen de Goteborg en juin 200 I; 
• prend acte de !'intention de la Commission de soumettre pour juin 200 I une proposition complete de revision des disposi-
tions regissant !'attribution des creneaux de trafic aeroportuaire; 
• note que la Commission entend presenter pour decembre 200 I au plus tard un second train de mesures relatives a l'ouvertu-
re des marches nationaux du transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs; 
• demande instamment au Conseil d'arreter une position commune a la lumiere des travaux deja entrepris en vue de realiser les 
objectifs definis dans les conclusions de Lisbonne et, avec le Parlement europeen, d'adopter avant la fin de 200 I la Directive 
sur les services postaux. 
La Commission, en cooperation avec toutes les instances competentes, presentera avant la fin de 200 I 
une strategie en vue de simplifier les reglementations et d'en ameliorer la qualite. 
Services financiers 
A Stockholm, le Conseil europeen a egalement rappele que la 
mise en reuvre rapide du Plan d'action pour les services finan-
ciers revet la plus haute importance. Pour y parvenir, ii faut 
accelerer le processus legislatif. La regulation des marches des 
valeurs mobilieres doit etre suffisamment souple pour pouvoir 
s'adapter a !'evolution des marches, sans pour autant negliger les 
exigences de transparence et de securite juridique. 
Le Conseil europeen de Stockholm a rappele qu'une mise en 
oeuvre rapide du Plan d'action pour les services financiers est de 
la plus haute importance. II attire !'attention sur trois aspects: 
• Assurer le bon fonctionnement du marche du capital-risque 
d'ici 2003 grace a la mise en reuvre du Plan d'action pour le 
capital-risque. 
• Appliquer integralement le Plan d'Action d'ici 2005, avec un 
effort particulier de tous les acteurs concernes pour realiser 
un marche integre des valeurs mobilieres d'ici la fin 2003, en 
accordant la priorite a la legislation prevue par le Plan, y com-
pris les mesures approuvees dans le rapport du Cornice des 
Sages sur la regulation des marches europeens des valeurs 
mobilieres (voir SMN 25). 
• Accelerer le processus reglementaire dans le domaine des 
valeurs mobilieres en suivant l'approche a quatre niveaux 
proposee par la Cornice des Sages (principes-cadres, mesures 
d'execution, cooperation et mise en reuvre - voir SMN 25). 
Dans un processus reglementaire plus rapide, !'accent sera mis 
sur la consultation precoce, large et systematique avec toutes les 
parties concernees, travaillant a breve echeance. La Commission 
travaillera avec le Conseil de !'Union et le Parlement europeen 
afin d'etablir une division precise entre les principes-cadres et la 
mise en oeuvre des mesures (a convenir par codecision). II y 
aura egalement davantage de recours aux Reglements et a la 
"procedure par voie rapide" quand cela peut etre utile et 
legalement possible. Le Conseil europeen de Stockholm s'est 
egalement mis d'accord sur un certain nombre de garanties sup-
plementaires pour le Parlement europeen et le Conseil des 
ministres concernant la procedure d'adoption des mesures d'ap-
plication. 
Le texte integral de la Communication de la Commission 
«Cooperer pour entretenir la dynamique» 
est disponible sur Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 




Remboursement de medicaments en Belgique 
Obligation de se conformer au droit co111munautaire 
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Greece - Reimbursement of 
orthopaedic medical devices 
A reasoned opinion has been sent to 
Greece on the basis that the condi-
tions required for the reimburse-
ment of orthopaedic medical devices 
by the Greek Social Security authori-
ty place obstacles to the marketing 
of product imported from other 
Member States. 
La Commission europeenne a decide de lancer 
une procedure d'infraction contre la Belgique 
concernant son systeme de remboursement des 
medicaments par l'assurance-maladie. La Com-
mission estime que ce systeme entrave la fibre 
circulation des produits. Si aucune reponse n'est 
donnee a /'avis motive dons /es deux mois, ou si 
cette reponse est insuffisante, la Commission 
peut decider de saisir la Cour de justice. 
La Directive 89/ I 05/CEE concerne la transparence 
des mesures regissant la fixation des prix des medica-
ments a usage humain et leur inclusion dans le champ 
d'application des systemes d'assurance-maladie. Elle 
oblige la Belgique a veiller a ce qu'une decision sur la 
fixation du prix d'un medicament et son admission au 
systeme de remboursement par l'assurance-maladie 
soit prise dans les 180 jours de la demande. La Com-
mission a constate que ce delai maximal n'est pas 
respecte par la legislation beige. La Commission a 
egalement constate que la legislation beige ne con-
tient aucune obligation de communiquer une decision 
positive sur !'admission d'un medicament au systeme 
de l'assurance-maladie dans un delai de 180 jours, ce 
qui est egalement contraire au droit communautaire. 
En outre, la Commission considere qu'il existe une 
pratique administrative systematique en Belgique qui 
conduit a des delais de plus de 180 jours. Les deci-
sions prises par les autorites belges dans ce cadre ne 
contiennent souvent aucun expose des motifs et, 
dans d'autres cas, se fondent regulierement sur des 
criteres qui ne sont pas objectifs. ni verifiables. 
De surcroTt, la Commission constate que des pro-
blemes similaires existent pour !'admission au syste-
me de remboursement par l'assurance-maladie d'un 
medicament a usage humain importe parallelement. 
Les autorites belges exigent notamment qu'un medi-
cament importe parallelement, pourtant identique a 
un produit deja admis au remboursement par la secu-
rite sociale beige. soit soumis a la meme procedure 
d'admission qu'un produit qu i n'est pas encore inscrit 
sur cette liste. La Commission estime que cette 
exigence est contraire aux articles 28 et 30 du traite 
CE. 
Reconnaissance mutuelle dans le domaine des produits industriels 
Organisation de tables rondes en septembre 2001 
Michel De Meerleer 
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Le 6 septembre 2001, la Commission europeenne orga-
nisera, a Bruxelles, plusieurs tables rondes sur /'applica-
tion de la reconnaissance mutuelle dans le domaine des 
produits industrie/s. Ces tables rondes veulent reunir Jes 
operateurs economiques et les administrations nationales 
interesses afin de mieux connaitre et traiter certaines 
entraves a la fibre circulation des marchandises dans des 
domaines qui n'ont pas ete harmonises. 
Ces tables rondes seront l'occasion, d'une part, pour 
les operateurs economiques et les administrations de 
temoigner des problemes rencontres a travers 
l'examen de cas concrets ou d'exemples vecus dans les 
secteurs selectionnes, et, d'autre part, de contribuer a 
tracer quelques pistes de refiexion sur des solutions 
possibles a ces problemes. Le fruit de ces refiexions 
sera integre au rapport biennal sur la reconnaissance 
mutuelle, que la Commission adressera au Parlement 
europeen et au Conseil des ministres, fin 200 I. 
Les secteurs qui feront l'objet de ces tables rondes 
specialisees, regroupent les categories de produits 
suivantes: 
• les autobus, les camions, les camionnettes et les 
remorques; les systemes d'attelage pour ces vehicules 
ainsi que pour les vehicules de tourisme (M I) et pour 
les tracteurs agricoles ou forestiers a roues; 
• les bicyclettes; 
• les citernes et les containers; 
• les produits de construction pour lesquels ii n'existe 
pas de normes (harmonisees) ou d'agrement tech-
nique, dans les secteurs des equipements de securite 
routiere, des tuyaux et des produits de ma~onnerie; 
• les echelles et les echafaudages qui ne sont pas desti-
nes a etre incorpores a une construction; 
• les systemes d'alarme anti-incendie et anti-intrusion; 
• les produits de puericulture (notamment les lits, les 
poussettes et les sieges pour bebes). 
Les entreprises de ces secteurs peuvent adresser leurs 
temoignages a la Direction generale du Marche inte-
rieur (Unite D-2) qui repondra a toute demande 
d'information relative a ces tables rondes. 
Enriched foodstuffs: 
Denmark to the Court 
The Commission has decided to 
refer Denmark to the Court of 
Justice in a case relating to the 
Danish administrative practice 
regarding enriched foodstuffs. 
The reason is that the Danish 
practice creates unjustified trade 
barriers within the Internal Mar-
ket of enriched foodstuffs which 
are legally produced and market-
ed in other Member States of the 
European Union. The problem 
concerns the Danish practice 
which only allows enriched food-
stuffs to be marketed where a nu-
tritional need for the enrichment 
in Denmark has been documen-
ted. The Commission considers 
that the Member States are under 
the obligation to observe the 
principle of proportionality: only 
if there exists a risk to the public 
health a Member State can justi-
Jy a complete ban on the import 
and marketing of foodstuffs from 
other Member States. The Com-
mission is of the opinion that the 
Danish practice constitutes a 
violation of the EC Treaty rules 
on the free movement of goods 
(Article 28). For similar viola-
tions of the EC Treaty the Com-
mission has recently referred 
cases against France and the 
Netherlands to the Court of 
Justice (see SMN 23). 
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Swedish ban on advertising for alcoholic beverages 
May be incompatible with Community law 
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In Sweden, the existing legislation prohibits advertise-
ments for beer, wine and spirits isolated or in periodi-
cals and other publications available to the general 
public, TV (also via satellite) etc. Advertisements may 
be made for alcoholic beverages with a lower alcohol 
content than 2,25 %, something that in practice only 
Swedish brewers of beer can do. Moreover, advertise-
ments may be made in specialist press aimed at 
traders and at the point of sale of beverages (which in 
practice means that only the retail monopoly is free to 
distribute its own magazine). On 8 March 2001, the 
European Court of Justice ruled that the Swedish ban 
on advertising for alcoholic beverages may be incom-
patible with Community law, in particular with arti-
cles 28 and 49 EC Treaty. This is an interesting follow-
up of the "Keck and Mithouard" case. 
Sweden has a retail monopoly for alcohol and an 
explicit high tax/high price policy to deter citizens 
from abusing alcohol. The existence of the retail 
monopoly as well as the conditions for its functioning 
has been assessed by the ECJ in the "Franzen" ruling 
C-189/95 of October 23, 1997. 
In the present case (C-405/98 Konsumentombuds-
mannen v. Gourmet International Products AB), the 
compatibility of the Swedish ban was assessed in the 
light of Article 28-30 and Articles 46 and 49 of the EC 
Treaty (free movement of goods and services). 
Interestingly, it appears that the Court denied the 
applicability of the "Keck" case (C-267-268/91) judge-
ment in this case although it confirmed that adver-
tising as such may be a "selling arrangement" in the 
sense of that judgement. The Court considers that 
the design of the legislation leads to a discriminatory 
effect in that domestic producers have easier access 
to the Swedish market than non-domestic producers, 
something which means that the "Keck" criteria are 
not fulfilled. 
The Court concluded that articles of the Treaty in 
question do not preclude a prohibition on the adver-
tising of alcoholic beverages such as in the Swedish 
legislation, unless it is apparent that, in the circum-
stances of law and fact which characterise the situa-
~ May 200/ 
tion in the Member State concerned, the protection 
of public health against the harmful effects of alcohol 
can be ensured by measures having less effect on 
intra-Community trade. 
It was left to the national courts to rule on the above 
as they have easier access to the necessary facts. Taking 
into account the existence and operation of the retail 
monopoly, the high tax/high price policy, restrictive 
rules for sales in restaurants as well as publicly fund-
ed campaigns against the abuse of alcohol - the com-
patibility of the ban on advertisements with Commu-
















The Court confirms the principle of mutual recognition 
\ 
0 n 12 October 2000, the European Court of 
Justice issued an important Judgment on a case 
concerning the free movement of goods 
("Cidrerie Ruwet SA v/ Cidre Stassen SA 111 Case 
C-3/ 99). The Commercial Court of Brussels 
referred to the Court for a preliminary ruling 
on the interpretation of Council Directive 
75/ 106/ EEC relating to the making-up by 
volume of certain prepackaged liquids. 
The Court was actually asked to clarify, inter 
a/ia, whether the Belgian prohibition on 
nominal volumes of prepackaged liquids not 
mentioned by Directive 75/ 106/ EEC was a 
barrier to intra-community trade, and therefore, 
in breach of Article 28 of the EC Treaty. In the 
particular case, the question concerned a 33cl 
bottle for cider, which is not included in the 
volumes of the Directive. 
Firstly, the Court observed that Directive 
75/ I 06/EEC, after its amendment by Directive 
79/ I 005/EEC, became a Directive of partial harmoni-
sation. This means that Member States were once 
again authorised to allow marketing of prepackages in 
nominal volumes which differ from those mentioned 
in the Directive. In the case of partial harmonisation, 
as is the situation for prepackages for liquid products, 
Articles 28 to 30 EC Treaty apply to the ban on the 
marketing of prepackages that are not harmonised. 
According to the Court, in the absence of harmoni-
sation of national laws, Article 28 of the EC Treaty 
prohibits obstacles to the free movement of goods 
that are the consequence of applying, to goods com-
ing from other Member States where they are lawful-
ly manufactured and marketed, rules that lay down 
requi rements to be met by these goods. Examples 
include rules relating to the presentation, labelling 
and packaging of such goods, even if those rules apply 
without distinction to national products and import-
ed products alike. 
The Court, in Case C-3/99, concluded that Article 28 
of the EC Treaty precludes a Member State from 
prohibiting the marketing of a prepackage, having a 
nominal volume not included in the Community 
range, which is lawfully manufactured and marketed in 
another Member State. This prohibition can be justi-
fied only when it is designed to meet an overriding 
requirement relating to consumer protection (neces-
sary and proportionate), and applies without distinc-
tion to national and imported products alike. Further-
more, such prohibition can only be justified if the 
objective of consumer protection cannot be achieved 
by measures which are less restrictive of intra-Com-
munity trade. 
Considering the fact that Council Directive 
80/232/EEC relating to the ranges of nominal quanti-
ties and nominal capacities permitted for certain 
prepackaged [ non-l iquid] products, includes rules of 
the same nature as those included in Directive 
75/ I 06/EEC, the same reasoning should apply to the 
prepackaging of these non-liquid products. 
The Judgment of the Court confirmed that Member 
States must include the principle of mutual recogni-
tion in their legislation regulating nominal volumes of 
prepackaged products, so that products lawfully man-
ufactured and marketed in other Member States, 
which are prepackaged in nominal volumes not 
included in the series of the volumes of Directives 
75/ I 06/EEC and 80/232/EEC, can be accepted. 
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Avis motive a /'ltalie 
La Commission europeenne a decide d'adresser un 
avis motive a l'ltalie concernant la participation des 
bureaux d'ingenieurs a certaines categories d'appels 
d'offres. La loi-cadre italienne en matiere de travaux 
publics (loi I 09 du 11 fevrier 1994) prevoit que, dans 
le cadre de !'execution d'activites de projets, 
le ma,tre d'ouvrage peut avoir recours aux services 
de bureaux d'etudes d'ingenieurs. En particulier, ces 
derniers, seuls ou en association, ne peuvent se voir 
confier des missions de projet que si le prix est 
estime a un montant egal OU superieur a 200.000 
euros, sauf en cas de travaux particulierement com-
plexes et qui requierent une organisation specifique. 
S'il est evident que cette disposition n'est pas discri-
minatoire, elle n'en constitue pas moins une entrave 
pour les bureaux d'etudes prestataires de services, 
car elle exclut la possibilite pour ces derniers de 
proposer leurs services pour tous les travaux dont 
le prix est inferieur a 200.000 euros. Une telle 
disposition souleve des problemes de compatibilite 




The Commission services are currently preparing to 
launch a consultation exercise on the consolidation, 
simplification and improvement of the existing Direc-
tives on professional recognition. This work was 
announced in the Communication from the Commis-
sion to the Council on "New European Labour Mar-
kets" (see article page 4). The presentation of Com-
mission proposals early in 2002 was noted in the 
Conclusions of the Stockholm European Council. The 
consultation document wi ll be published in the 
coming weeks on the Commission's Europa website 
at the following address: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
~ May 200/ 
Silvia Scatizzi 
Markt D-4 
TEL:+ 32 (0) 22 96 08 81 
FAX:+ 32 (0) 22 95 93 31 
Markt-D4@cec.eu.int 
Publicite a l'octroi de concessions de services 
Arret de principe de la Cour de justice 
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La (our de justice a rendu, le 7 decembre 
2000, un arret qui clarifie la situation des 
concessions de services au regard des Directives 
marches publics. En mai 1997, Telekom Austria 
(ancienne Poste autrichienne) avait publie, 
dans divers journaux internationaux ainsi qu'au 
Journal officiel autrichien, une invitation a lui 
«soumettre des offres en vue de l'obtention d'une 
concession de services publics pour la fabrication 
et la publication de repertoires des abonnes au 
telephone». Suite a une procedure de recours 
engagee au niveau national, la (our de justice a 
ete appelee, dans le cadre d'un renvoi prejudiciel, 
a se prononcer sur cette affaire. L 'arret rendu, 
qui conforte la position de la Commission, est 
eclairant a plus d'un titre. 
Premierement, la Cour constate qu'il resulte des tra-
vaux preparatoires des Directives marches publics 
que les concessions de services ne sont ni couvertes 
par la Directive sur les marches publics de services 
(92/50/CEE) ni par la Directive sur les marches 
publics dans les secteurs dits "speciaux" (93/38/CEE). 
Deuxiemement, la Cour estime utile de preciser que 
nonobstant le fait que les concessions de services 
sont, au stade actuel du droit communautaire, exclues 
du champ d'application des Directives marches pu-
blics, les entites adjudicatrices sont neanmoins tenues 
de respecter les regles fondamentales du T raite en 
general, et le principe de non-discrimination en raison 
de la nationalite en particulier. 
Elle consacre ainsi par sa jurisprudence la position 
prise par la Commission dans sa Communication sur 
les concessions U.O.C 121 du 29 avril 2000) selon 
laquelle une publicite appropriee doit avoir lieu lors 
de la passation d'une concession de services. La Cour 
se refere a son arret Unitron Scandinavia du 18 no-
vembre 1999 selon lequel le principe de non-discri-
mination entra1ne, notamment, une obligation de 
transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de 
s'assurer que ledit principe est respecte. La Cour 
ajoute que «cette obligation de transparence qui in-
combe au pouvoir adjudicateur consiste a garantir, en 
faveu r de tout soumissionnaire potentiel, un degre de 
publicite adequat permettant une ouverture du mar-
che des services a la concurrence ainsi que le contra-
le de l'impartialite des procedures d'adjudication». 
Cet arret de principe a permis de clarifier la situation 
des concessions de services au regard des Directives 
marches. Dans le cas d'espece, une publicite appro-
priee a ete assuree par la publication dans la presse 
internationale. En outre, on peut egalement conclure 
que cette obligation de «publicite appropriee» est, 
par analogie, appl icable aux marches publics en des-
sous des seuils prevus dans les Directives. La position 
de la Commission en cette matiere s'en trouve ainsi 
confortee. 
Quatre cas d'infractions voir http://europa.eu.int/commlinternal_marketlfr/update/infr/index.htm 
ltalie · impression d'muvres typographiques 
la Commission a decide d'envoyer un avis motive a l'ltalie pour violation de la liberte de prestation de services dans !'Union europeenne, 
ainsi que de la Directive 92/50/CEE relative aux marches publics de services. II s'agit d'un marche passe par la Commune de Rome et ayant 
pour objet des services d'impression d'ceuvres typographiques. 
Grece . reparation de centrales electriques 
La Commission a adresse un avis motive a la Republique Hellenique concernant la signature par l'Entreprise Publique d'Electricite de Grece 
("DEH") de contrats-cadre visant des travaux de reparation, de restauration et de nettoyage des unites de production d'electricite a vapeur 
des stations du reseau du nord de la Grece. 
Allemagne . enlevement des dechets menagers 
Ce cas concerne les marches pour l'enlevement des dechets menagers de plusieurs communes du district de Coesfeld (Rhenanie du Nord 
Westphalie). Ces marches ont ete attribues a des entreprises locales sans mise en concurrence au niveau communautaire par la publica-
tion d'un avis au Journal officiel CE. Avis motive a ete envoye a l'Allemagne. 
Allemagne · semelles caoutchoutees pour engins militaires 
la Commission estime que puisque ces semelles sont utilisees en temps de paix a des fins non militaires, elles ne peuvent pas etre 
considerees comme du materiel de guerre: les marches de fourniture geres par !'Office federal allemand sont done soumis aux regles com-
munautaires sur les marches publics. Avis motive a ete envoye. 
Italy to the Court: 
Architectural services 
The Commission has decided to 
refer Italy to the Court of Justice 
for its incorrect implementation 
of Directive 92/50/EEC on public 
procurement of services. The 
Commission has raised three 
objections in relation to a decree 
of27 February 1997 (the "Karrer 
decree") establishing provisions 
for determining the economically 
most advantageous tender for the 
award of architectural and engi-
neering services and other tech-
nical services. Firstly, and con-
trary to the requirement of the 
Directive, the Commission was 
not notified about the decree. 
Secondly, the criteria for 
awarding a contract indicated in 
the decree include criteria that 
should be considered at the pre-
vious stage in the procedure, i. e. 
the selection of service providers. 
This is contrary to the provisions 
of the Directive. Thirdly, the 
decree allows the committee 
responsible for assessing tenders 
to define subsidiary award crite-
ria after the specifications have 
been prepared; this infringes not 
only the provisions of the Direc-
tive but also the principle of 
transparency that must be ob-
served throughout the procedure. 
Paola Zanetti 
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Transfer of personal data to third countries 
Draft Decision on standard contractual clauses 
A favourable opinion on the Draft Commission 
Decision on standard contractual clauses for the 
transfer of personal data to third countries has 
recently be delivered by the Working Party (esta-
blished by Article 29 of the Directive 95/46/EC) 
and the Committee of Member States (established 
by Article 31 of the Directive). The European 
Parliament has not raised objections according 
to its right of scrutiny and therefore the Com-
mission is expected to approve the Decision 
before the Summer break. This draft Commission 
Decision is aimed at facilitating personal data 
flows from the European Community to data 
controllers established in third countries 
The standard contractual clauses are only one of 
several possibi lities under Directive 95/46/EC (Data 
Protection Directive) for lawfully transferring perso-
nal data to a third country. Together with Articles 25, 
26 (I) and (2), these clauses will make it much easier 
for organisations to transfer personal data to third 
countries by incorporating them in a contract. The 
standard contractual clauses close the gap of data 
protection in the country of destination as the Data 
Exporter and the Data Importer warrant to process 
the data in accordance with basic data protection 
rules and agree that individuals may enforce their 
rights under the contract. 
Substantive data protection 
The Data Importer agrees to process the personal 
data received in accordance with the data protection 
law applicable where the Data Exporter is established, 
or in accordance with a set of core data protection 
principles annexed to the draft decision ("mandatory 
data protection principles"). In those cases where the 
Data Importer is based in the United States and has 
not publicly declared its adherence to the Safe Har-
bor system, the Data Importer is also given the choi-
ce of using the Safe Harbor Principles as substantive 
data protection rules. On the top of that and in any 
case, the parties agree to limit the use of the data to 
the purposes specified in the contract, to grant Data 
Subjects their rights of access, rectification, deletion 
and objection with the same extension recognised in 
Directive 95/46/EC and to limit onward transfers to 
the conditions specified in the Annex to the draft 
decision. 
Enforcement safeguards 
Data Subjects receive the consideration of third par-
ty beneficiaries to the contract and, if necessary, 
they may sue either party to the contract before the 
Data Exporter's jurisdiction. In addition to that, the 
parties agree and warrant that they are jointly and 
severally liable vis-a-vis the Data subjects for any 
damages resulting from the violation of the standard 
contractual clauses. This warranty means, in practice, 
that Data Subjects can obtain compensation from the 
Data Exporter established in the Community 
for those damages resulting from a vio-
lation of the obligations contained 
in the standard contractual 
clauses committed by the Data 
Importer in a third country. 
This safeguard has been consi-
dered indispensable in order 
to enable enforcement of data 
subjects' rights, contained in the 
contract, in the Community. 
This does not need to leave one party 
paying for the damages resulting from the unlawful 
processing of the other party because there is a 
Clause (6 § 3) providing for mutual indemnification 
between the parties. 
National contracts and 
future developments 
This draft decision does not 
prejudice national authori-
sations for data transfers 
Member States may grant 
on the basis of different 
contracts and in accor-
dance with national provi-
sions implementing Article 
26 (2) of Directive 95/46/EC. 
This draft decision is only a first 
step to developing contractual solu-
tions as a tailor-made tool for the transfer of 
personal data worldwide. The Commission intends to 
deal in separate decisions with specific types of trans-
fers and situations which could present lower risks 
and allow a lighter approach. The European Commis-
sion will also consider in the future whether standard 
contractual clauses submitted by business organisa-
tions or other interested parties offer adequate safe-
guards in accordance with Article 26 (2) of Directive 
95/46/EC. 
Further information about these standard 
contractual clauses, including frequently asked 
questions on the draft decision and exchange 
of letters with business associations, 
are available on the Internet: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market 
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Fighting Cyber-crime 
Opinion on the Council of Europe draft Convention 
Christine Sottong-Micas 
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Cyber-crime is part of the seamy side of the 
Information Society. The use of new technologies 
brings not only enormous benefits for societies. 
They also provide the opportunity to commit 
new kinds of crime or traditional crimes using 
new means. States and various instances are 
conscious of this issue which is therefore dealt 
with in the European Union, the GB, the OECD, 
the United Nations and the Council of Europe. 
The objective of these initiatives is to create an 
information society where citizens can enjoy 
freedom and security. In this context, the inde-
pendent EU advisory body on Data protection 
and privacy has recently expressed its view on 
the Council of Europe Draft Convention on cyber-
crime. 
This debate on "cyber" crime is however not limited 
to cyberspace or to computer-related crimes such as 
hacking or child pornography. Many of the measures 
discussed and proposed, notably in the Council of 
Europe Draft Convention on Cyber-crime, apply to 
all crimes, be it "cyber" or traditional, and all means 
of communication (phone, fax, e-mail). The general 
objectives of these efforts can be supported, but 
require careful consideration as to their concrete 
form and implementation on the basis of the Internal 
Market policies. Requests of law enforcement au-
thorities concerning the monitoring of communica-
tions directly or indirectly via telecommunications 
operators and Internet service providers for the pur-
pose of combatting crime have a direct impact on the 
provision of these services and the fundamental rights 
of citizens. 
Business in general may fear losing the benefits of 
free flow of personal data and confidentiality of com-
munications ensured by the EU Data Protection 
Directives if law enforcement requirements are dis-
proportionate and diverge at national level. Internet 
Service Providers, like telecommunications operators 
are concerned by interception of traffic data and con-
tent of communications. They need more legal 
security concerning the need for such measures and 
their concrete implementation, as well as a clear allo-
cation of costs for such measures. Furthermore, busi-
ness providers and operators may fear that con-
sumers cannot have sufficient trust and confidence in 
their products and services if it is not clear when and 
by whom confidential information and communica-
tions are accessed. 
Working Party's view 
In this context, the Article 29 Data Protection Work-
ing Party (the independent EU advisory body estab-
lished by Article 29 of the Data Protection Directive 
95/46/EC), has expressed its view on the Council of 
Europe Draft Convention on Cyber-crime . 
The Draft Convention harmonises procedural law 
measures such as search and seizure of computer 
data, expeditious retention of traffic data and inter-
ception. It also harmonises substantial penal law by 
ensuring that certain behaviour be penalised by all 
signatories, for example hacking, copyright infringe-
ments and child pornography. Finally, its provisions 
on international mutual assistance require retaining 
traffic data, intercepting and exchanging all requested 
information either spontaneously or on demand. 
Countries that are not members of the Council of 
Europe can sign this draft Convention. The USA, 
Canada, Japan and South Africa are already actively 
participating in the drafting process. 
The main criticism of the Working Party is that the 
Draft Convention does not harmonise the conditions 
and safeguards that shall apply to the measures envis-
aged. The Draft Convention thus appears to decide in 
favour of law enforcement measures without having 
analysed their impact on the fundamental right to pri-
vacy and data protection and without having consid-
ered less intrusive alternative means. On the basis of 
the current text, citizens may not be able to foresee 
when and how their fundamental rights are to be 
restricted, nor does business have the legal security 
concerning their concrete obligations and the burden 
of costs. 
The Working Party welcomes the fact that, contrary 
to previous drafts, the current version of the Con-
vention (version n° 25) does not include a general 
surveillance obligation consisting in the routine 
retention of all traffic data and urges the Council of 
Europe to stick to this position. This is in line with the 
Working Party's Recommendation 3/99 on the 
preservation of traffic data by Internet Service 
Providers for law enforcement purposes. Also the EU 
Data Protection Commissioners, at their Spring 2000 
Conference in Stockholm, took a strong position 
against such measure. Other institutions and groups 
such as the International Working Group on Data 
Protection have also expressed their opposition 
against the routine retention of all traffic data of all 
users. 
The Working Party sees a clear need to improve the 
justification of the measures envisaged in terms of 
necessity, appropriateness and proportionality as 
required by Human Rights and Data Protection 
Instruments within the Council of Europe and the 
European Union. 
Copyright in the information 
society: 
Adoption of the Directive by the 
Council 
The Directive harmonising certain 
aspects of copyright and related 
rights in the Information Society 
(see SMN 17 Et 22) was adopted on 
9 April 2001 by the Council. 
Member States have 18 months 
from the date of publication in the 
Official Journal in which to imple-
ment the Directive into national 
law. The Directive is the means by 
which the Community and its 
Member States will ratify the two 
Treaties adopted by the World 
Intellectual Property Organisation 
(WIPO) in 1996, namely the WCT 
(WIPO Copyright Treaty) and the 
WPPT (WIPO Performances and 
Phonograms Treaty). The Directive 
harmonises reproduction and dis-
tribution rights (Articles 2 and 4) 
and introduces the obligations in 
the WIPO Treaties, in particular 
the communication to the public 
and making available right (Article 
3), technological measures (Article 
6} and rights management infor-
mation (Article 7). There is a 
mandatory exception to the repro-
duction right for technical copies 
(Article 5 § 1). The Directive also 
provides for certain optional 
exceptions to both the reproduction 
and communication to the public 
rights (Article 5 §2 and §3). 
Further details on the Directive 
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La Commission europeenne 
a recemment publie un 
nouveau guide sur "La pro-
tection des donnees dans 
l'Union europeenne". 
Ce guide concerne Jes droits 
des citoyens a propos de 
l'information et du traite-
ment des donnees person-
nelles. II informe egale-
ment Jes citoyens et Jes 
entreprises sur la maniere 
de reagir quand leurs droits 
sont violes. Ce guide appor-
te une serie de reponses 
utiles a des questions telles 
que celle de savoir qui peut 
traiter des informations 
personnelles ou comment 
des donnees peuvent etre 
transferees a partir de 
]'Union europeenne vers 
des pays tiers. Le guide, 
disponible gratuitement 
dans 19 versions linguis-
tiques, est publie dans le 
cadre de !'initiative "Dialo-
gue avec Jes Citoyens et Jes 
Entreprises" qui vise a sen-
sibiliser le public europeen 
sur ses droits et sur Jes op-
portunites du Marche inte-
rieur. Ce guide, comme tous 
Jes autres, peut etre obtenu 
via Internet ou en appelant 
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Uie European Commission has recently published a 
new guide "Data Protection in the European Union ". 
The guide addresses citizens' rights regarding personal 
information and data processing, e.g. for commercial 
reasons, and also informs citizens and businesses on 
how to react when their rights are violated. As techno-
logy advances the means available to transfer and 
process data become ever more sophisticated. 
This guide provides useful tips on: who can handle 
personal information, when data can be processed 
and how they can be transferred from the European 
Union to non-EU countries. The guide is available free 
of charge in 19 language versions ( covering every EU 
Member State including those with several official 
languages, e.g. Belgium). This guide is the latest in a 
series of informative literature published under the 
"Dialogue with Citizens and Business" initiative, 
which aims at raising awareness amongst the Euro-
pean public as regards their Internal Market rights 
and opportunities. The Dialogue offers practical 
information and through a systematic analysis of the 
feedback from citizens and businesses, enables the 
Commission to monitor how the Internal Market 
operates in practice and to promote policies which 
better reflect the needs of citizens and businesses. 
The harmonisation of data protection rules between 
the Member States of the EU has been aimed at achie-
ving the free movement of information (including per-
sonal data} across the borders of Member States 
whilst at the same time ensuring a high level of pro-
tection for any person concerned. The resu lting legal 
framework is found mainly in Directive 95/46/EC 
("the Data Protection Directive"), adopted on 24 Oc-
tober 1995, dealing with the protection of individuals 
in the processing of personal data and the free move-
ment of such data. Member States were required to 
give effect to the Directive within three years of the 
date of its adoption. The Directive enshrines the fol-
lowing general principles: 
- personal data should be collected only for specified, 
explicit and legitimate purposes; 
- the persons concerned should be informed about 
such purposes and the identity of the controller; 
- any person concerned should have a right of access 
to his/her data, and the opportunity to change or 
delete data which is incorrect; 
- if something goes wrong, appropriate remedies are 
avai lable to put things right, including compensation 
of damages before the competent Courts. 
The Data protection guide explains some of the more 
basic terms which the Directive defines, such as "data 
Publicati 
Data protection 
controller" (basically any person or body who deter-
mines 'the purposes and the means of the proces-
sing') and "data subject" (the person to which data 
refers). In addition the guide describes the rules 
which data controllers are subject to and the circum-
stances in which personal data can be processed. 
Particularly stringent rules apply to "sensitive data" 
defined as data relating to racial or ethnic origin, 
political opinions, religious or philosophical beliefs, 
trade union membership or data concerning health or 
sexual preference. As data subjects, we are all entitled 
to be informed of the processing of our personal data, 
have access to the personal data in question, and have 
explained to us the rationale upon which significant 
decisions that affect us are made. While the Directive 
permits certain derogations from these principles, 
they shall only be applicable in certain defined cir-
cumstances, for example reasons of national security. 
One of the requirements of the Data Protection 
Directive is that Member States provide for one or 
a new guide 
he European Union 
more Supervisory Authorities for the purpose of 
monitoring and promoting the application of data 
protection legislation and investigating complaints of 
non-compliance. Each Supervisory Authority acts 
with complete independence and has certain enforce-
ment powers. For example, these authorities have 
the power to ban the process ing of specific data if 
investigation following a complaint finds that the rules 
are being violated with respect to the data in 
question. The data protection guide provides details 
of the procedure to introduce a claim, as well as the 
contact details for the offices of the Data Protection 
Commissioners in each of the Member States. 
Other Guides and Factsheets, such as "Enforcing your rights", 
"Living in another country of the EU", "Working in another country 
of the EU" as well as additional information are available 
from the Dialogue with Citizens website (http://europa.eu.int/citizens). 
The Dialogue with Citizens complements the Dialogue with Business 
(http://europa.eu.int/business) 





La Commission europeenne a le regret 
d'annoncer que le Service d'Orientation (Sign-
post service) est momentanement interrom-
pu. Developpe dans le cadre du «Dialogue 
avec les Citoyens et les Entreprises», ce Ser-
vice permet aux citoyens d'obtenir (en 
appelant un des numeros gratuits «Europe 
Direct» ou par courrier electronique a par-
tir du site Internet) des conseils pratiques 
d'experts juridiques pour l'exercice de leurs 
droits relatifs au Marche unique. II devrait 
etre a nouveau operationnel au debut de 
l'annee 2002. 
Guides and factsheets are also available in 
print by contacting the Europe Direct call 
centre at the following freephone numbers: 
Austria: 0800 29 68 11 
Belgium: 0800 920 39 (F) 
















0800 90 97 00 
0800 186 0400 
00800 321 2254 
I 800 SS 31 88 
800 876 166 
0800 25 50 
0800 09 05 1950 
8002 09 5 so 
900 983 198 
020 79 49 49 
0800 581 591 
Die Europaische Kommission 
hat vor kurzem einen 
neuen Leitfaden uber den 
Datenschutz in der Euro-
paischen Union veroffent-
licht. Dieser Leitfaden 
betrifft den Schutz der 
Burger hinsichtlich der 
Weitergabe und Verarbei-
tung personlicher Daten. 
Er informiert die Burger 
und Unternehmen daruber 
hinaus uber ihre recht-
lichen Moglichkeiten fur 
den Fall, dass ihre dies-
bezuglichen Rechte verletzt 
werden. Ferner liefert er 
nutzliche Antworten zu 
einer Reihe von Fragen wie 
etwa "Wer darf personliche 
Daten verarbeiten?" oder 
"Unter welchen Vorausset-
zungen durfen Daten von 
der Europaischen Union in 
Drittlander ubertragen 
werden?". Der in 19 Sprach-
versionen kostenfrei erhalt-
liche Leitfaden wurde im 
Rahmen der Initiative 
"Dialog mit Burgern und 
Unternehmen" veroffent-
licht, die darauf abzielt, 
die europaischen Burger 
hinsichtlich ihrer Rechte 
und Moglichkeiten im 
Binnenmarkt zu sensibili-
sieren. Er kann wie alle 
anderen bereits erschienenen 
Leitfaden per Internet oder 
Anruf bei einer der kosten-
losen Telefonnummern von 
"Euopa Direkt" abgerufen 
werden. 
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